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to the Geueral  Assembly  of the }$sociation 
of European  Jou_~alists 
J3ordea.ux 
12  September 1969 1
I  want  to get  down  to my  s~bject as  quickly as possible,  and 
I  shall not  be talking of the past,  or of optimism,  or of.pessimism,  but 
as fa:r  as possible of the present,  of the problems now  fa.cing us, 
of the problems  we  have to resolve in the immediate future.  But 
before that  I  must,  all the same,  express threefold  thanks.  First, 
to the Association of European Journalists - to say ho\'J  happy  I  am 
that they invited me  to speak here.  It was  with the greatest 
pleasure - and  r:r.  Rebuffa.t,  your President, will remember this 
that  I  accepted  immediately and  without hesitation his friendly 
invitation to come  to E:ordea,ux.  I  believe that the  journalists 
of your Association are among  the best minds  working for Europe, 
and  I  s!lall tell you at the  end  of my  remarks  how  important it seems 
to me  th&t public opinion should  back up  the efforts of statesmen, 
politicia..."ls  ar..d  all those \-;ho  bear responsibility in this great 
ente~rise.  It is my  belief also that your Association includes 
people who,  from the  ~.rery beginning,  realized that what  was  happening 
in Europe in 1950  was  absolutely basic to the history and  integration 
of this continent.  Secondly,  I  must  of course  tha~~ the authorities 
here in Bordeaux.  Dea"'l Lajugie, in your ca.pacity as Deputy .Mayor 
yo1.l ha7e received us  most  warmly.  1  must  sey how  pleased  I  am  to 
be  1  not  in the capital of one of our six countries,  but  in a  great 
regional metropolis.  I  am  full of respect for the capital cities 
of our States;  they are indispensable and  play an essential role1 
but they are not the whole of our States nor the "YJhole  of Europe. 
I  might  even go  so far as to sey that  I  am  against the ttca.pitalist" 
s.ystem and  ve~J definitely a  champion of the big regional centres. 
It is. quite natural thet being a  Li!gois  I  am  very much  at home  here 
in. 13o.rde~ux and,  quite prepared to understand your problems,  in 
pa.rticu1a.r those of the development  .and  au~~ori  ty of a  great regd.onal 
metropolis in t~  Europe we  are  building.  And,  while you have  .  . 
had tot. apologize :for the absence of the Meyer  of your city,  who  is 
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now  the head  of the French  Government,  let me  say what  a  great pleasure 
it was  to pey an official visit to him  at the Hetel  Matignon  on 
18  July and  to  exch~~ge reminiscences  with him,  for  I  do  not  forget 
that while he  is Mayor  of Bordeaux and  a  former  leader of the 
resistance,  he has  also been a  European from  the very first  ·:··  .. 
and  was  the first chairman of the European Conference of Local 
Authorities,  one of the great associations  in which all our regional 
forces come  together.  Finally,  my  thanks  go to  ~J friend  M.  de  Lipkowski, 
who  for so long was  a  near neighbour of mine  on the benches  in 
strasbourg (as leader of the EDU  gronp,  he was  seatad near the place 
allo,ted to the President of the Commission of the European  Com~unities). 
I  salute ~im not only as  a  member  of the French  Government  but also 
this has  just been said1  and  I  endorse  M.  Rebuffat 1s  words  as  a 
convinced  SUropean.  M.  de Lipkowski  took unending pains in our 
Strasbourg meetings  to reconcile national points of view - not  only 
that of his owr  ..  cou..."ltry  but nationc;,l  vielt;points  in general - with 
the imperative requirements of building up  the Comrm.l.t1ity,  and  all 
of us  in Strasbourg v.ill be eterne:lly grateful to him for wha.t  he 
has done. 
At  the moment  he has  just arrived  from .A.'llboise1  and  I  see him 
here  l:!.i'!IOng  us with the greatest  ple~9ure. 
* 
*  * 
Let  me  now  come  to what  I  want to talk to you about.  First, 
the situation as it appeared  just before the August  vacation.  Se~~nd, 
what has happened since then - I  will sey a  few words  on the 
devaluation of the French franc,  the Bonn  meeting and  the summit 
conference.  Finally,  I  would like to deal with three problems: 
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the link between the strengthening and  the enlargement of the Communities, 
enlargement itself (that is to sccy-1  our future negotiations with 
:Britain- as  far as we  can see ahead  at this stage)  and  the efforts 
still to be made  in the field of political Ullion. 
l!hat  ..,.~as  the situation on the uve of the holidays,  at the end 
of July?  First of all,  we  were  faced  with a.  decision to be taken by 
the Commission (it has  now  practically been approved  by our six 
Gcverr~ents) - the decision not to propose  ~1y extension of the 
tra.."lBition period of the Treaty of Rome.  And  you know  that,  according 
to the Treaty, tbis period ca:a1ot  be pro~o~ed unless the Commission 
proposes that it should be.  The  Commission decided not to propose 
extension,  and  tbis  ]~iately  brought  in its wake  a  number  of 
political  conseq-~encea.  The first of these is that between now  and 
the end.  of the :;ear we  m::.st  adopt  an egricul  turc>~ fina.."lcing  regulation, 
fer after the traui  tier: period,  as things stand,  there will be no 
fi::~cial. rego.lla:tion  s:t  ~11.  If no  political decision were taken 
before 31  Decacb-er  on this finan.cia.l  regulation,  1-re  should  find 
ouraEth~ea Yi  thout  'er..::f  ;:x:,ne:.r  to  fir.~.ance the G.e>"Ticul tural policy after 
1  Janu:u:y.  I  em  quite well  aware that thore will be a  breathing 
space, tbat things do  net he.ppen  as dramatically as all tnat.  But 
the existing regalati<JC!lS  are valid only for the transition period,  and 
we  must  tterefore have  a  new  financial. regulation.  We  have drawn 
1.bis up,  and  we  tabled it in the Council on 16 July.  It will be 
stuilied  in the autumn,  and ,I repeat,  a.  decisipn will have to be made 
on it before the end  of' the yea:r. 
In the second place,  and  linked with this problem,  there is the 
question of the Community's  own  resources.  This is en old problem 
with whieh you are only too familiar ,_ '.Article 201 of the Treaty.  It 
has  alWS\fB  been intended that the Community ·should one day have  a. 
method of ra.is1.rlg 'its own  fUnds  so that· it ·would  no  longer be dependent 
sole~  Dn  contributions from the States.  we  are instructed by the 
Treaty :to  make  proposals in the light of. Article 201.  The: time when 
thq should normally be decided on is the transition period.  We  have -4- 17  116/CAB/69-E 
made  the proposals in question - also tabled  on 16  July.  They are 
to the effect that in ~~ture all the proceeds  from the agricultural 
levies and  -all those from the common  external tariff, the Community's 
customs te.riff,  should be pooled.  This would  not  cover all the 
Community's present expenditure,  but it would  cover the greater part 
of it, and  we  thought it wise to proceed by stages,  a.s  the whole 
edifice of Europe itself has been constructed by stages,  and  that 
consequently this should be decided at the end  of the year also. 
In the third place,  and  linked with the problem of the 
Co~ityts own  resources,  there is the question of increased control 
of budget powers  lT$  the European Parliament.  I  am  not talking about 
the election of' the European Parliament, which is another problem. 
I  ;:."!'~:  not talking about the Parliament's legislative powers,  for this 
is another problem again.  I  am  talking simj:ly of its budget  pov1ers. 
It is nov adci.tted  by everybody,  and  in particular by our six 
Go7el'!Wents  - which  said  as much  in resolutions in 1965,  1966  and  1968  -
tba.t  tram the moment  when  money  goes  into the Community's coffers 
vi  thout passing through parliamentary control in the Member  States 
it mu£t  be subject to the budgetary power  az1d  the control of the 
Europee.n p.arli.a:ment.  We  announced  in our July document that we 
would  make  proposals on this point.  We  said we  would  make  them in 
October,  which means  roughly four weeks  hence.  We  said that in the 
meantime we  wished to consult the European Parliament so as not to 
confront it with a!!!! acco!J>li  and  proposals of which it had  never 
heard.  Consequently,  we  had  a  discussion in Brussels on 9  September 
with the Committee of Presidents,  chaired by M.  Mario  Scelba.  We 
agreed with the Parliament that we  would hold  a  discussion with its 
Committee for Finance,  Administration and  Accounts  and  its Political 
Affairs Committee on 25  September;  after this, in October:,  we  shall 
submit our proposals.  These will still arrive in good  ti~e to be 
incorporated in all this material I  have  just mention  'ad  and  on which 
the Council must ·etut to rule beginning 1  November.  Everybody 
thinks that the month of October will be rather slack as regards .  ~ . 
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important decisions,  since the nflw  Ge:rmrm  Government  will prob3.bly· 
only be formed  towards the end  of next  month. 
These,  then,  are the three major proposals we  have lair}  before 
our Governments,  for action between now  and  the end  of the year. 
FUrthermore,  on the eve of the holid~s, tr~ee questions erose 
in the agriculturel. sphere:  the first was  market  eq-u:ilibrium..  As 
you know,  we  are in a  state of disequilibrium,  chiefly in the dairy 
produce and  sucar  markets,  and  the problem is of such proportions 
tha~ it is no longer possible to ellow things to drift along: 
political decisions nr.1st  be taken.  Ue  ha.ve  p·~.rt  or.r proposa.ls 
before t.he  Council,  but these have not yet been accepted  by the 
Y.inis'to;rs of 1Qiculture1  who  are pretty much  at lcggerheads  a.bcut 
all this..  It l!ias ·consequently decided that there would  be  a  big 
conference of J.ti:!'listers of Foreign Affairs  and  Agriculture,  and 
probt..bly Fi::la.."lce,  to andea.vour to settle or a.t  le~t to begin to 
settle this vast  proble.:n.  T'tds  enlarged Council  meeting had 
been scheduled fer :::id-0Ctobe:r.  It is probable that because of the 
situati.cn i:!'l  G£r:7:.e..r~ it will he"ve  to be put off for two or three 
The second problem is of course the Mansholt Plan,  the plan 
for "the  refc~ of agricultural structrues which is beir..g widely 
discussed everywhere in the Col!!lllUllity but  on which we  do  not  expect 
nor do  we  need - decisions before the end ot the year..  In Brussels 
we  are more inclined to think that ·it will be in the first quarter 
of 1970,  when we  have settled the problems  I  e.m  talking about, 
that we  shall be able to thrash out a  more  common  attitude between 
our Member States and  the Commission  and  to get down to real decisions 
in this matter. 
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Finally,  the third agriculture.l problem,  which really is not 
on~ agricultural but is at present  assuming a  fairly critical 
agricultural aspect.  I  refer to our difficulties with the Americans. 
You  knew that we  are currently in disagreement with the United 
states on prices.  Our  trade relations with Washington are becoming 
somewhat  strained.  I  will  s~  immediately that both sides share 
responsibility for this, but  1-1e  shall both of us,  in 't'IashiDgton 
aDd  in Brussels,  need to make  a  big effort to find satisfactory 
solutions to these problems.  I  have not time now  to go  into 
detailed explanations;  the difficulties go  back a  long way,  to 
the Kennedy Round  and  to our proposals for binding the levels of 
tv.lpport  in our agrieul  tural policies, which were not  accepted. 
The Americans were wrong,  I  think,  in not  accepting them;  and  now 
the.y .are criticizing us,  and  some  of their points are not  without 
basis.  'c~e  are criticizing them  in our turn.  tie  and  they really 
should  agree, if possible before the end  of the yec:r,  on arrangements 
which would ::na.ke  the dif'ficulties less acute. 
Also  just befcre the holidays,  on 17  July,  there was  an 
excellent Ccuncil meetiug on economic  and  financial pre  blems.  Only 
the dey befcre :resterdey, at a  Commission  meeting,  'Vice-President 
P.~nd :Barre p.rctested against the personality cult, pointing out 
that there was  no  such thing as the Barre Plan - simply the 
Col:lrission  • s  plan.  .Be  that as it mey,  my  friend  Barre is the 
plan's chief artisan and  its great champion.  The 17  July meeting 
vas an excellent one..  The  13a:rre  Plan was  unanimously accepted  in 
~rinciple by everyb:xiy.  But,  as it has to be implemented by 
interaal decisions,  as regards both economic  co-operation and the  · 
automatic support measures  (which mu.tJt  be planned, not by the 
Governments but by the Governors of the Central Banks),  spec ial.ist 
groups have been put to work in the Central Banks  and  in the member 
Governments.  All this, as scheduled in July,  was  to be decided  by 
the end  of the yea:r:. 
J • 
• 
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Finally,  the  enlargement of the  ComM~nity is again becoming 
a  topical question - everybody is agreed  on this - and  the Council 
has therefore requested the Cowmission to  sub~it a  fresh  Opinion 
supplementing and  bringing up to date the one rendered  in 
September 1967.  The earlier Opinion is still entirely valid,  but 
events have gone marching on  and  new problems have arisen.  This 
being so,  it was  absolutely essential to bring the document  up 
to date.  We  have undertaken to finish doing so by 30  September. 
From  what  I  know  of the studies in hand  in our establishment,  I 
am  sure that wo  will :nake  this deadline  o.nd  that on  30  September, 
or at the  l~.test tha nerl dey,  ~!ondcy 1  October,  the Corr.missicn 
will  foi'1!l.al.ly  adopt the Opiuion  and  send it on to the Council. 
For the record,  I  will also remind  you - because it would  be 
a  pity to locse signt -:d'  it - of the memorandum  on energy policy, 
which xas gi:-;ren  a  good  welcome by the  Governm~:nts and will probably 
be the s-o.Ibject  of a  ~r.inisterial meeting  a.s  ec>..rly  as Ncvember.  On 
regional policy, decisions of principle were taken  befo~ the 
holideys er  .. d  a..re  being fincl.izee under the direction of my  colleC~.gue 
vo!:.  der Grcei:Jen,  t:hc  is responsible for this field. 
}J)  regards rese-arch,  I  would  recall our :E'";.U'atom  proposals, 
which will  b~ discussed  on 28  October,  and  remind you of the first 
discussions of the Aigrain. report on technology e.nd  the discussions, 
which aid :not start too bedly but which naturally have to be pursued, 
on our "lO.ite peper" on industrial policy;  the Council  had  an 
initial exchange of views on this berore the holid:ws and will be 
examining it :fu.zther. 
As  for the Community's trade policy,  this is being discussed 
in detail at present.  It will be debated in the Council in three 
deys'  time, on HondB¥ 15  September,  a.nd  on this point my friend 
Denia.u has -been to- great  .;trouble to devise acceptabl(7 solutions. 
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In the development  field we  shall be signing the .Association 
r.Agreerne.n:t1  'tli th the three F...ast  African countries in Arusha at the 
end  of this month.  At  the end  of July we  signed  the Ya.ounde 
Convention in the city of that name.  At  the  end  of June we  signed 
Association  J~eements with Tunis  a~d Rabat.  Finally,  I  should 
not forget  m.y  friend  Levi Sandri's important proposal on the European 
Social  ~~which is now  being discussed  in detail by the Council's 
experts,  and  es a  metter of form,  for it has not yet reached the active 
st.age,  let me  e~ac mention the problem of the merger of the Communities. 
All this m.ek:es  an impressive picture.  Impressive  a.s  regD.rds 
the proposals,  impressbre as regards the timetable,  a..11d  impressive 
~  reg?rd.s the m.;:-ss  of' work:  involved.  I  can feel that you all ha.ve 
OZH~ co  ~:.~Cent  c!l:  the tips of your tongues:  all this is very fine 
;;rovid  ed  the decisions ro:-e  ta.'cen.  I  shall tell you  in a  moment 
wtat  I  t~ink cf th.e sit1l:.ticn,  but let me  just point out that all 
this aecs  ~p - a.s  fax  as  the strengthening and  enlargel&a'"lt  o:f the 
f':cJ:IIlUJlit;r  a..'"ld  its resp~nsibilities in the world  are concerned - to 
a  b9.la.ocee  ?nd  1PJ.bst::.ntiel  a:.ehieve!!!ent. 
1Ihat is hcv  ~ttera stood on the eve of the holidays. 
ccme  t!:'  vhat has happened  since. 
Now  we 
First of all the French devaluation.  I  myself  p~blicly 
expressed regret the:t it should have happened  in the wey it did 
withcut respecting the rules agreed to in 1964- but  I  have no  wish 
to err over split milk:  I  pref'er to concentrate on the present 
situation.  The factual situation is f'irst that the Council  and  the 
CCmmission  together,  and  the .French Government  a:fterwards,  took all 
the executive measures needed to keep the damage down  to a  minimum. 
I  reed sometimes th.at the common  agricultural policy has been buried 
for two 7ears, bttt this is absurd.  It is still :functioning  eve~J dey, 
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agricultural policy is going on.  It is true  tht~.t it is obstructGd 
to some  extent  end  that both the Community  and  the French  Govermnent 
ha.ve  had  to introduce artificial measures to enable it to continue 
functionir~.  But the decisions taken by the Council on 11  August 
were geed  ones.  Between 11  and  25 August  the Commission worked 
hard,  along with the nativnal eX?erts  and  the 1·!anagement  Commi ttces  t 
to get. all 'trie  implemeni.ing regulations drafted.  These have all 
ooen published  in the Official Gazette of the Communities since 
25  August.  Thoir implementation geNe rise to difficulties which 
have nov been  ~IKJre or  less ovarcc:!le.  The French  Gove~~ent has 
published the  i=;;le:nenting decree on levies  ~'ld  refunds in its 
Jou.-nel  of'f:!.ciel.  Cor..sequently,  trade is continuing normally,  and 
i!l revie-,ei::g .:!:c:tters  the dey before yesterd?y the Ccrr>.Ttission  felt 
that  t!- .. ;  sit~ticn, h:nrever disagreeable,  was  satisf!l.Ctory on the 
vl:clc.  This i3 the :firs·t point to  n1~te. 
r~ne sec::md .:;mint:  'the  ~"ench <!evaluation oblig,as us to reflect 
on tt.e reel st::.'te cf affairs.  The  machinery wa  set up  in 1964 
has net resisted  the first shock.  You  will reme:riber  that in 1964 
it r...s decided  un::.ni :-.ausly that in order to keep the common 
e.gricultural policy wc:rkir.,g  any GJvernment which char..ged  its currency 
parity vculd  ilD!led.ia.tely have to adjust its agri~.Uture.l prices by 
e  co.rrespon:ling a:::"JCunt  so tha.t Cotlll'JUili ty prices voulc!  remain the 
s~.  However,  this preYed to be unf'ee.sible for the good  reason 
tha:t generel economic considerations led France first,  and  t"hen  the 
Cocmission and  the other member  countries,  to think tha.t it would 
not be reasone.ble to .increase all agricultural. prices in France by  .  .  -
12.5~  So  we  worked  out different  mechanisr.~ with the French 
Government,  and this obliges us to rethink the 1964 arrangements 
•' 
and  to ask ourselves whether r.eally there are not overriding general 
,  ,  . 
eoonotni~ consit;lerations which are more  important than the exigencies 
of agriculture.  I  think we  will h~ve conclusions to draw from this 
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In the third place it was  obvious  tha.t the French deve.luation 
would  not have  been necessary if the  Corr~ity had  had  economic 
co-operation arrangements closely meshed  enough to prevent our Govern-
ments  ~_in  Dr moving towards policies which  are so 
divergent that rr.cneta.ry movements  become  almost  inevitable.  French 
devaluation,  then,  far from  jeopardizing the Barre Plan of which 
I  spoke  t.o.  you a  moment  ago,  has  on the contrary made  it more 
necessa.r.r and  more  indispensable than ever.  Consequently,  between 
now  and  "the  e:-.d  cf the year we  must  ensure that the Council appr<'>ves 
tightel'-k.."lit  eccnomic  me,ohinery  and provides for automatic 
assistance  i.¥t  mcnetary m.e.tters.  Nothing that has happened  since 
8  AU{"US't  gives me  the  i~ression that this will be mere difficult 
to  achier.re.  On the contrary - end  the latest meeting of the 
Ce:ltral  E.~-;k  Gcverncrs  on  Eondc.y  of this  r.~eek  in Bcsle we.s  excellent 
fr:::.::1  tt:is ;>ci!'lt  of ~;fiey - there is no  doubt  tha..t  everybr'Ay realizes 
th;;.t  tl"  .. ese ste;:ts  .cu.st  be taken..  I  have every reason to thin..'<  that 
they rill in fact be tcice.n  by the end  of the year. 
T"r.ese  are my  first refiecticns on what has J:;appened  since as 
rer...rds the French devaluation. 
Second point:  the ~nn meeting. 
Please excuse me  if I  refrain from  commentir~ at length on this 
!illllee1.in.g.  In the f'irst place,  I  was  not there!  Ar.d  I  had  no  cause 
to be.  Bnt  I  was  in Bonn  on 3  September,  and  I  he.d  lengthy 
discussions on ~peen  problems with President Heinemann,  Chancellor 
Kiesinger and  the State Secretary for Foreign Affairs.  (I did not 
see L  Brandt because on the very da3  I  was  in 1lonn  he was  in 
Brussels for a  meeting with X.  Harmel1  and  I  therefore saw state 
Secretary Duck.witz.)  lfe  made  a  wide-ranging survey of the problems. 
I  would  not take either too trE!8ically or too optimistically a. 
meetina- be~ween two heads of State of our countries.  The p-roblems 
are al.WS3S  with us,  and  surely we  should not  imagine that they • 
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depend  simply on a  given conversa.tion or interview,  particularly 
when  the results and  the tone of such talks are still scmewha.t 
difficult to assess with any accuracy.  I  do  not  think thct the 
Bonn  meeting was  disappointing,  but neither do  I  think thet ''re 
should  expect miracles from it.  I  would like to  echo here what  your 
Italian rapporteur said regarrling Fra.nco-Ger•nan  co-ope:rc:..tion. 
ilhen the Fra.'lcc-Germs.n.  co-operation treaty of J?.nuary 1963  was 
signed,  tt.e the!'l President of our Commission,  Professor Hcllstein, 
to;ok it u:p:c!l  hi.r:.self tc scy that this e.greement  was  foreign to 
Cc:r.::r_zity  ;rrccedur..::.  Ee was  very sharply criticized for this in 
knn e..'ld  !:ad  tc face ».8'fJ di.ffical  ties - which he cid ili  th h:.s 
Eallstein was  r::ght  .:  bilateral procedures are 
But  th:!s  :is  not to sey that 
the.7 ue '.lSelesz,  a.~  I  1>n:r.Ild  be the last tc: utter the le3.St criticism 
of  ?ra.:lcc:::-:::;er-~  Cj-C:pe.ra:tion.  i:e have  suffered  !~cr  a  thcusa.nd 
ten ce:ttu.ries!  This teir.g so, it wculd really be too  e"bsurd  if ne 
i'te cn!y 't!ling t=.a.t  va can scy a::.d  shcul1  st:.:y  is tn~t .?ranco-Gzrma.."l 
cc-~J:ere,tivn dces  :-~~1c  end  cannot  rzpl:.ce Corr.:mmi ty arra!lgsments, 
1n c:ny  case,  I 
~rs.al! am  ~bs:::lutely ~nst  ezry  kind of big power  clu.b in Europe  .. 
And  when  I  hear a  E.lTCpean es convinced  and  respected  a.s  Count 
Cc-.:.1enhcva-Ke.lers-i 'tell us th!'\t  E4:.rope  needs  e  Big Fc·.lr  - FTance1 
Ge~,  Ita.ly  ~nd Britain- I  do  not hesitate to say that this 
would  be  &.n  axec.rable arrangement.  The  acceptable arrz:ngement  is 
constituted by the Community procedures,  our Com:mmi.ty  procedurE:s 
gradually strengthened  and  enlarged.  In our Community procedures, 
as you know,  account has been taken of the strength of our States. 
OUr states are not equally powerf'ul,  so they do not ha.ve  the same 
powers within the Community either.  votes are weighted  in the 
• 
composition of the delegations in the Parliament  and  in voting 
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thc,t  e.  country like Belgium ha.s  not  as big a.  say in the Community  a.s 
a.  country like Fr?.nce,  Germany  or Itcly.  I  find  this perfectly. 
proper,  and  I  think that the  be~ances established are good,  that 
they  consti~~te a  satisfactory compromise  between the responsibilities, 
the resr>ect  we  have for the national personalities of our s+.ates  and 
the importence of' a  co-operative arrangement  in ;.;hich the biggest 
he~ve most  inflaence. 
T"r..is  is what  I  wanted  to sey  Cl.S  regards these problems.  Let 
=:e  u.'lderlir.e  t~.e pcint:  in no  case can co-operation,  however 
fr.l.itfu1.1  letween two of cur bigger me.'llber  cou.."ltries repla.ce Comrmmity 
::- .. ,..ctinery which in f';;;.ct  ccnsti  tutes the future organization, if not 
:e.lreooy  tr.e  present  org:21:iz:ation,  of tile European continent. 
As to tl:e  i::'lpe:::-.:3ing  s-~it conference,  then,  the third point  I 
want  t?  1~:;;~:-~  upor.,  it a:ill  I  thir.k take place.  Ccnserr.:I.ently,  it 
set;;:.s  t'='  oc n:;t ver-J realistic to wonder  e.b-::n1t  its usefulness or 
ctnel"".:is~.  n.e pr:clez is to decide what  can be done et tl;le 
conference t:;,:;.t  will  be ef!"ective.  ?~e must  expect nc  rrdra.cles. 
:But  cr.;  th~ ether h.~~ we  should  ne;t  think that it will be without 
i~'!l!""t~ce.  r,:re  ;:.;;;,"1'e  ::ll.reedy hro  a  nu.'!lber  of su.cnmit  ccmferences; 
this  is: net tb'i! firs-t,  nor, cf cotl..rse,  will it be tte lest.  If 
it can help us tc  ,....ake  pr0gress,  all the better.  ~wuld no  major 
prc~ss  be l!k-:..:it  ,0n  the dey,  it wo;uld  surely be a  mistake to consider 
th~:.'t  this was  the end  .o,f  the world.  This being sc,  I  will sey e, 
few 1if!::.rds  mre a.~t it towards the end of m:f  speech.  I  new  take 
up the last three problems  I  wish to speak to you aocut. 
.  ..  ; ... 
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The first problem is the connection between the strengthening 
and  the enlargement of tho Co.rmnunity.  Our difficulty is this. 
Everyone says the Com.mu..l'li ty must  be strengthened.  We  have  a  number 
of plans,  prepared either by the Commission or the Ministers,  Council 
sta-tements  and  statements by Ilf.  Brandt,  M.  Debre,  M.  Harmel  and 
others.  On  the other hand  there is the question of the enlargement. 
I  think, ladies  and  gentlemen,  that it is  completely academic 
to  U~J.e whether one should  be put before the other.  I  do not know 
what is exactly the position of each of the Governments  but  I  would 
sq very fra.."lkly  in the presence of the member  of the French  Government 
wh.c  hes  dcne us the honour  and  sho\l>m  us the kindness of being here, 
a:cd  I  think th!it it is tha feeling of my  friends  in the Commission, 
that putting strengthening before enlargement or enlargement  before 
strer;.gt!leni!'-'5 is a.  pu.rely  a.cad emic point  E.Jld  not  a  real issue at all. 
I  sa;:r  this for this reason:  first of all the Corr:munity will have to be 
r.ade strcnger anyv-;y.  lt'hether the Com..."'i1.11lity  is enlarged or not,  it 
There ere serious problems 
a.he:d  and  tc take  cr~y one  e:xa:::~ple,  the progra.T.::::e  a"hich  I  mentioned 
t~ yc~ just nov is in itself a.  fom.idable reinforc.enent plan which must 
In the second place,  a  bigger Community 
could vell alsc be a  stronger Ccm:mmi ty.  It is evident that however 
inf'luential the Ccr:eunity of the Six mey  be,  we  want the whole of 
D;lrcpe to bring its f\J.ll  weight to beer vis-8.-vis Russia on the one 
han:i  and  the United  Stat~s on the other.  The u..'"lification of Europe 
ca.n.not  be  confined to the six countries which  came  together under 
the Treaty cf Rome;  this was never the intention either of the 
authors of tha1 'f·reaty nor of Rebert  Schuman,  Jean toonnet  or Spa.e.k 
when the Conference of Messina was  convened,  to which the British. 
were invited.  The  British were invited to take part in the 
preparation of the Treaty of Rome  and,  they came for that purp9se, 
but one fine dey slipped a.wey,  never to be seen again.  And  our 
difference with them has  persisted to this dey.  They claim tha.t 
they did not come back  because nobody  asked  them to and  others 
maintain that they- did not come  back because the matter did not 
interest them,  convinced  as they were that no  good  could  come  of 
the squabbling between our six delegationsJ  a  year later,· - 14-
the Treaties of Rome  were  completed. 
The  second  reason why  I  believe the whole  argument tq be 
pointless is that  I  believ·e  ~re have lost a  great deal of time in 
the Co~~ity over the  ~~estion of ascertaining whether the 
negotia.ticns arout which there has been so much  tcl..ic  were going 
to be started cr net.  Since 1961,  how  many  ~inisters, officie.ls 
and  parliaz=l>E::r;t2.ria.ns  ha"l'e  discussed  interminably the pros  end  cons 
of erd~gement!  This b.B..S  prevented progress on the statute of the 
E'urcpear:.  oc~a.ny, tecir..nol:·gj,..  .ar.d  the internel construction of our 
int<Zrnu p:·licies;  it h::::..a  pz.re.lyee:d  us with regard  to political 
l.<.r.ion,  a  field  in. which progress really has get to be merle..  It 
is plain  th~t  a:r:::~'t!:ia.g  ~st be acn-e  to put  r;.n  end  te;  this useless 
I  h~t-en to  a-..=1  that this ekes  ne;t  mean  thet Britain 
Th.are  is ,a  fina.l  reasc!l why 
1  ccr..si.::!er  the  arg-.:.;;:::ent  to be rec.lly pointless:  it is the.t the 
p:!ttical. lir  ...  lc  bet.~•~:;en  strengthenir.g r::.nd  enla.rgernez:t  .1s  absolutely 
inescape'ble.  1le  St!¥ this in 1963.  I  was  there ::::yself.  What 
happe;r_ea,?  ln 19!3 the negoti.a.ticns ;tere broken off in jenue.ry; 
there -were  six :xrnt!:s of .arg-.1ing whict,  we  are 2.pt  to fcrget this, 
were  a.t  le~t as d.iff'ic:Ut  a.s  the discussicns  ir.:.  1965.  And  then 
wh:at  :h~ we  do?  :i'e  sz:..id  to each :;;ther,  lc~,k,  sc:ne  pe:;ple  w<:>.-"lt 
to frO'  on with the  i~ter""...al construction ar.&,  tc ne::e the ccuntry 
cor.cerned1  France is particulexly interested in the progress of 
the agriculture-.! polic;r.  others are deeply interested,  end this 
vas particularly the point of view of the Federal.  Republic of 
Ger.:;~y, in external trzd.e.  What  happened?  1:.  Couve de Imville 
2..nd  M.  Ser..rceder having met,  it was  concluded  the.t the two  problems 
J~nSt be approached along pe.rallel lines.  The Council was  convened 
and  discussions and negotiations were held,  and  finally,  on 
23  December 19631  the Council unanimously decided at a  single 
meeting: 
• 1
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1.  To  adopt  a.  batch of fl-€1'icul  turc>~ regulatio:nB, 
2.  To  arrar..ge :for co-opera.ticn,  or at least consulta.tion,  with 
Great  Britain }'li  thin the framevmrk  of t'!EfJ, 
3.  To  begin the Ken.l'ledy  Round. 
All of which was  done,  the  co~~itments entered into being 
fully respected  by everyone.  The agricultural work  was  completed, 
the K'er..nedy  Round  xas  negotiated,  the consultations with the 
.British were held fer the 4  ye~s between 1963  and  1967.  rfuot  was 
true ::n the previous cccs.sion is still true todevr.  Nobody will 
:>ers-.1.eee  the C:nmcil to have Great Bri  ta.in enter the Community 
before tekir...g the :Jeasures which must  be teken by the end of' the 
year,  e..'id  especially the  fin.~:>~  .Pgricultural finencial regulation. 
?;,.~.t  I  will  fr~Jcly say,  no  body will prevail upon our unanimous 
Co.m.cil tc ed:rp\  the  fine.l  financial  regulation if, at the same  time, 
there is llO  C;l'eo..ing  towards the outsiee wr>rld.  'Fnis political 
lir.i:1  I  have said it C'.t  strasbourg a.n:1  I  have s:;;id it everywhere,  it 
is q  ccnvicticn1  it is rq experience of' 1963,  this politic;.:-~ link, 
thia wey cf advancic.g interests in a  parallel f'es."rion,  seems to me 
to be oore"*l.  end  i~e-Ii  tc.ble.  It cannot  be  e.ccspted that one of 
:;uz- ](amber States  s:t.~uld  chc<:.se,  end  urge the prcmpt  implementation 
ot  1  these  a.Micl.:a  in the Treaties of' Rome  ar..1  Pc:.:ris  which interest 
it vt~ile igncrict; those which dottt.  Iior,  conversely,  can the 
Co=:::unity  be  ~ected to co!lcentrate en Articles llO and  111  and 
eXternal pcli.cy tdlile neglecting the  agriculture~ r.J.les in Title II  .. 
It is net :fti:r for a  State to scy to us ni myself ~  interested in 
agricultUre but I  don't care a  fig fer nuclear progress",  for the 
small Sta.:tes of the Community  joined together under the Euratom 
Treaty because it is in their legitimate interest that a  nuclear 
po1icy should be pursued at European level.  All these things must 
be don:e  tornher:  it is the Treaties, logic and,  frankly speaking, - 16 -·  1
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political recl.ity that sey so.  I  am  certain that they cannot  be 
done in any other wqy.  Consequently,  I  am  not much  interested in 
the academic discussion.  I  a~ convinced that when  a  final 
upackege dealn is negotiated,  ;·;e  shall do  e.s  we  did  in 1963:  all 
of this will be done  ~t the  s~~e time. 
I  corr.e  now  to  my  second  theme:  enlargement,  negotiation with 
Great  Er  i t~n  .. 
I  list::med  tc·  ft.  Hogson with great interest and  I  not  only 
fc;.;.re  b.:is  r..:idres.s  v~ry emusing,  as  speec~1es by Englishmen  alweys 
are~t  J:u:t  ·o·f  tr~e hi!¢iest queli-t;;r.  But  I  shal.l not fellow him  on to 
Ee vcn•t be surprised at that.  I.~ not 
f:rlbvir1S rd~ ·:en  -t::;,.  tds cwn.  gr·::'X."lcl;  his groun;;l  is :British ground, 
::~r:~  .is  sc;,~r:!l:;~ 1ifferer.t.  I  de  net  belit:'¥3  i-t  iF vital to know 
is t.:;.  boagi:r:  t!:.e  :r:e,g:ti:.ticns  "'.n.:~  British C<pinion,  ;>!Iliamenta.I"".f 
:r.d  general  e:pi::ion will ha:ve  an  idea. about  t1:e  negctie,ticns when 
'lh&J'  are  S"'.d'fi.c::.:..ently  fz.:r  ad~;7anced.  fthat  wc•llc  ycu expect us 
te:  aa;,  n-:w  a~!J.t the price cf bu-tter?  The price ,:,f butter will 
~;:t  be decii!ed  by ccntinentel. :bo'!lf!ewives  or by :3I'itisb hcusewivcs. 
~.:: price of  b;1;t:t~r will be t:::>ricoo  cut di.U"ir.g  !h.;; !:egotia.ticns 
.~ it is  1.~er. 1-b,z.:t  th.e Britisl: will h!'.ve  tc cit:ci::is  whether it is 
eccaptable ·:r net.  ~e  price of Gree.t  Britaints: entry into the 
Cc~ity, ladies arA gen.tlee.en will net be decided  b-.;  us £! cathedre,.  It 
v111 not be decided by the Six on.  a.  t~ke-it-or-lee·:B-it basis.  It 
will be a  a:at'ter fo.r  mc~jor negvtie.tions to be uneert~en, end  since 
1967  we,  in cur Commission,  h~·e believed that it is time - I  would 
be very surprisei if a  single one of my  colleagues tad changed 
his mind .since then - to negotiate and  to ascertain with the 
British whether or not we  c;:-.n  come  to agreement.  He  are faced 
with a  number of important problems.  Nobody  imagines that they 
will be settled easily, nobody  imagines that the negotiati0ns will 
be ver.y short and  everybody realizes that  enormous interests are 
at stake, those of' the Community  and,  of course,  those of the 
Government  in London.  We  shall have to discuss with the British • 
' 
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not only the conditions  and  not  only the regulations but  also the final 
e.ims  vf the Com:rr,.mity;  the.t  must  be very clear  ..  The  Community  is an 
association in the precess of development  and  naturclly the negotiatiom 
will ccnoe;;-n  net only what is now  being done  but clso llt!1!l.t 
will h~~e to be done together later on.  On  this questi0n we  had 
alr£ady h?.d  very good discussions with the British delegation of 1962. 
I  am  not at all worried as  to whether it will be possible for us to 
ac~ee with the future British delegation.  But,  in the  end,  all this 
will have to be  negotioa~ed;  in my  opin:!.on  end  in that of rr::;  colleagues, 
th'~  ti:~e :1:a.s  co~e to n:.ake  a  start.  :aut  exactly when?  It is not 
E..  r:;::ll.esticn  of the oc:1th;  I  do not  scy it should  be,  se;:,",  November, 
~t I  do  feel that if politica.ll:r· we  are ready 
on oct.t sides - e!ld  I  do not see why  we  shonld not oo - to begin 
th37  111'111  t~<e '.;s  t..nd . .:n what  mr..tt&rs  we  ca."'l  st,~ce 1  I  ca.n  for the life 
c! •  sae ~c rea.s.:n why we  should fear fc·r  th~. future. 
!-:;_r  ·t:-.:ir.l  ~.  !.a.st prc;blem:  political union  .. 
Wies c:n:!  Gzn:tle1:.en,  sorn!';thing has really ~t tc  b~ done in 
First of all,  an  e-:::3  s!"~'::u.ld  be made 
On  th.e  p:-etext  that there 
tas always  been t!iae.g:'eement  z.s  to whether  a  start  sr~o:Ud be merle  with 
Si:t or with  S;.::."';en,  ncthiag bas  be'C;n  dv\e.  There l..:!  no  :Ellrope.  And 
thJJ.t  Du'op.J  sto~l:i  n~t speak with one vcice en  problema  .;;.."3  vital as 
those aris~ in the Jediterranean basin is, in my  view,  little short 
of scc.ndaloua.  Zverybody seems  agreed  on this.  I  was  very struck, 
end  I  shall not quote the name of BllY  et•t~,  I  was very struck 
to see that, during the two election  ca.mp~gns in France in the spring 
and  during the one now taking place in the Federal Republic,  this a.utu.'llll1 
net only has everyone been attaching greater importance than before to 
European problems but everyone ~.  been pressing for p<>li tieel union.  But 
what cen be done? 
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~~ Commission thinks that the time is not yot ripe for  the 
establishment of new  institutions  and  thet if we  begin to discuss 
the institutions we  shall again get  bogged  dovm  in problems for 
which solutions are not easily found.  Our  ide0. is that - like 
Diogenes refuting Zeno - we  should  prove the existence of motion 
quite simply by walking,  by tackling c  number  of pra~tical projects 
which the Six could undertake if they so decided.  Little by little, 
this will yield results.  Here ere three examples:  first of all 
in the Jliddle !.'ast of cm1rse.  As  a  Buropea.'l  entity,  we  should 
not  sir.;ply leave it tc the USSR  or the United  States to find  solutions 
in this area.  You  know  thr:.t  there is a  Four Power  Conference in 
which one cf cur large D:lropean States is taking p,prt.  f.ty  view 
is th&t of course th~ Corrkrr~'lity es such should  not  send  in llii-type 
forces - that is not its function - but that we  should provide 
econo~ic tl.id  for  Israel on the one hand  and  the nei.ghbouring Arab 
He  should  stop making grand  speeches  about 
aid to the developing countries while refusing aid to the poorest 
ccuntri~s at c;.tr  doorstep.  EVeryone is entitled to his  ~~m opinion 
cc.ncerni:-.g the fc.;reign policy of "the  United  Arab ;:epublic1  Syric. or 
You  ~y  find  th~t these  p~licies are  reasc~able cr mad, 
that they ere j1,;.stified or not.  But  here we  hcde three poor 
develapir.g cca.rltries with great  economic  a.."ld  social problems bat 
prcblems  th~t are :1:::t  so gii§;a.ntic  that it is impossible for u.s  as 
a  Coanunity tc prcvi.1e the beginnings of a  solution.  These problems 
are within our scope.  I  hope that the endeavour to solve them will 
be c;ne  of the first things that will be decided.  An.d  if the summit 
conterence in the month of llovember were to decide only the;t, it 
vculd already have decided  something extremely importe.nt  1  in my 
opinion.  Europe would  become  more fully aware of its responsibilities 
in the world.  Political Europe  mea..~s first and  foremost  the 
assumption. b,y  Europe of responsibilities in the outside world.  I 
believe that there might also be something to sey about  our relations 
with Eastern Europe1  the  1detentEI in which France has led the W?<\Y'  -
this is I  think a.  very happy initiative;  I  think the effort should 
be pursued in a.  wider context,  bUt  I  cannot discuss this in detail 
here.  In the third place I  think that, with regard to the 
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development policy,  much  as  I  respect,  sympathize with and  admire 
the policy pursued by our Corr.mu..Tlity  towards  the associBted  African 
cou..'ltries  thro~1gh the Ye  .  .ounde  and  Arusha Conventions  and  our 
Trec.ty of La.e;cs,  i  am  equally convinced that 'Yle  ha.ve  not done all 
wa  cr.n  and  the.t  we  should  d:J  mere,  especially for l,a.tin America. 
Rer~e,  too,  the  !~O"vember conference could wall provide  a.  political 
~  le.st pci::t is: 
::i:rwe:ver  r:'..;.c.!l  I  respsct the officials of m-,t  administration, 
:::.any  c·f  ;r!"..o!!l  are cf cutstandir.g quality,  however  ~ch I  respect 
l.r.:£:  c=.vi1  se.-:t?.::ts  ·of the J.!embBr  States  and  especially those of the 
lit:..istrie3  c.f P:reign !.ffcirs of our six countries,  me:ny  of whom  I 
k:!l:::)f  ;.e:-s:::r.:i!l;r,  !  ~  ne7ertheless ccnvincee  tr~?•t  Bu.ropz will never 
It .:ill  be tu.ilt by politicians who 
On1y  politici:e:r..s heve the ccu.re.ge 
In the lest 
e;t  .e.  high le-;el.  And  this is not  the preble::: of tc:::orrcw,  it is 
insists on 
l~ir.g prese~t at ti:e  sunrni  t  conference;  I  had  en o:pportuni  ty to 
sey this refr,ectf-\llly but clearlyto Presicent ?or;:-pido'.l  when  I 
viri  too  til:. en le  July.  I  said it no less respectfully end,  I 
hcpe,  j~t as clerly  to Cha:J.cellor Kiesinger •iihen  I  sa111•  him on 
3  Se;>tecber.  So  far fror.t wishing to add  a  tech:!:.ccratic  element 
to this great debete we  have  asked to a.ttend  in order to inject 
a  political. element.  The Commission of which  I  am  President is a. 
politiccl.  c.rganiz~;tion, politically responsible to the European 
Parliament  and  can be dismissed by the Parliament,  es  a.  national 
government can be dismissed by a national parliament.  We  have the 
fundamental political responsibility to see to it that the solutions 
which are adopted in the coming years are not  intergovernmental. 
solutions bll.t  Community solutions.  It is in this capacity that we 
wish to be present and  to be heard. - 20- 17  116/CAB/69-m 
13ut,  if our efforts ere to achieve their end,  we  naturally 
need  the enlightened support of O!>inion  and  th8.t of your 
Associe.tion,  which is especiclly vc-,luable to us.  Haste no time, 
ladies  ,~ gentlemen,  wondering whether the situation is good  or 
bed.  You will no-t  help anything for11oxd  in this way.  The 
main thing is to remember that your  job is to influence public 
opinion so that it will impel the governments to shvulder their 
responsibilities ar.d  shoulder them now. 
' ,. 
Discours du  President REr 
A 1 'A.ssemblee generale de  Bordeaux  ( 12  septembre 1969) 
de l'Association des  journalistes europeens 1
• 
• 
~  ·.  . 
Je voudra.is  plCI~r a.ussi vi  te que poss:i.ble  da..~ mon  sujet qui est 
4  '"- -
uno  a:nal,yse,  non pas du passe,  ni de  1 'op-f;iinisme,  ni du pess:i.misroe,  mais 
.  t  '  • 
una  an~~se ~utant que possible du present,  des  problemas tels qu'ils se 
pr~sentent et que nous  a.vons  a.  les resoud.re proehainement. Mais  avant  eela. 
il f'a.ut  tout de m&le  que  j 1adresse trois remerciements  :  le pttel'!lier a 
.  . 
l :.Associa-tion des  journalis~es europeans,  que  je lui dise combien je suis 
heureux qu.'elle ai:t bi.en voulu m 1invit_e.r-,  c'est a.vec  le plus grand plaisir 
- M""  Bebuf'fat,  votre president,  s 1en souvient - que  j'ai accepte sal'..s  hesi-
tation et tout de suite son aima.ble invitation  a venir ici a Bordea~. 
Je crois que les  journaliat~s de_votre association ~tiennent  a1~ meil-
- ' 
leurs esprits de la construction europee:me. Je vous  dir~ en tern:d  ...  '"lar,t 
ccgbien il ae para!t  i:crportant  q-u.e  1 t opin.ion soutienne les e:f'for·ts  des 
•  '!;  -
bcra:es  i 1Etata,  des haDes politiques et de ·taus ceti%  q:u.i  ont la responsa.-
bilite de cette gra:Dde  con.Gtruction. Ha.ie  je crois que votre association 
'"'  .  .  . 
~  ~  ~  .  " 
CC~Z?rend c~  qui, e.ee  le debut,  ae _sont  rendu compta  qtte  ce _qui  se pa.saait 
en n.trope  en.  1950  etait un wenement  absolument fondamental dans 1  'his~oire 
et  da..~ 1a c~ruation de notre continent. En seccnd lieu,  un  remerciement 
r..atr:rell~ aux autorit6s de  Borde~a~  •  .Char  Kon~deur le D\>y:en,  en votre 
"'  •  :;;- .I  •  ~ 
cr.lal.ite  d'adjoi.l::t  an Jlaire vous nous  avez re9us  --;r~s  amica.lement  ici;  jt3 
do is voua dire "tout le plaisir que  j  1 ai a.  me  trouver non pas dans une  capi.-
tale d'tm de nos  six pqs mais au contraire dan.a  une gz-a.nde  mAt:ropole  l'e-
giOila.le. J'ai un plein reapeot pour les oapita.les de nos Eta.ta;  elles sont 
ind.:ispensables et jotia' z  rile eeeentiel. Elles ne sont pas tous nos 
E:tats c  elles :na  aarrt paa tou.te l 'Europe• Je serais tente de dire  qtJ.e  je 
INis oCII.'ltre  le ~e  "capitaliste" et que  je suis au contrai.rc nettement 
pa.rliaan··aea gr&tldes aftroPoletl rigi<maJ.e&.  l"~"atu..~l.lement,  le·· Liegois qu.e 
je ends ;,.  . -~  vra.iJie:n't 'tr~s: a •on aise ici a.  :Borde  am: et tout dispose a. 
~  r  ., 
O<Dpr~ari  Toe pr<ibliaes-1  en· pS.rticulier ceux:  du dbeloppement· et de  1 'a.u-
~  -- --:  ~  "  ....... 
torit'  ·  cl1tine · grlmde  BiflrOpbl~ rigihnale  ··dans la construotion europeen:na • 
"'~  ""  ··  '""i·-'·,  ""'!:.  """~  ~  ...  ~-·  .  .:,  "''r  :£~~-~·....  .--""'  '"'";~  ~  ~"-·  '._  ..  ·- .·..  ..  '  ·  ·._  ·  ,  -·.  ·  , 
:It si voua·aves'8%6Use-le'aa!re·d8·votre Ville qui est mainte:ria..Ylt  le 'c:het -2-
du gouvernement  frt:w."l¥ais,  je voudrais dire avec  qual pla.isir je lui ai 
rm:~du visi  te of.ficiellement le 18  juillet dernier a 1 'H6tel Matj gnon et 
comment  no:lS  avo::1s  echange quelques souvenirs,  oar je n'oublie pas  que 
e'il est le Maire de  Bo~deaux, s'il est un grand resistant, il est aussi 
un European de la pr~~ere heure. Il a  ete le premier president de  la 
Conference des  pouvcirs locaux,  la conference des  communes  d 1Eurcpe,  une 
des gran'ies associations groupant  1 'ensemble de nos forces regionales-a 
.Er.tfin,  n:.on  troisieme  re..."'le~ciement va a mon  ami,  M.  de Lipowski  ~  que  j 'ai 
si lo::gtemps eu presqt:.e  comma  voisin de bane a Strasbourg,  puisque  comi:zle 
presideat de sen g!"C'.lpe,  il  si&geait pres de 1 'endroit oit se tient le pre-
sideL~ de la Commission des Communautes  europeennes. J'e voudrais saluer 
e!'l  l1li non seuleoeut un  ~te:nbre du gouvemement  f'ra.nvais,  mais  aus;;;i,  on 
vier.:~  de  l.'l dire,  je le repete apres K.  Rebutfat,  un  European  ~cn7ainou" 
K.  da tij)cwski  s 'erl da!me  enormement  de peine dans nos assemblees de 
~tra.Et~ur~ po-.u- ccncilier ce que pouvaient ltre les points de vue r..ationaux, 
r•as  ae::.le!":ent  celui de  son p~s, mais  lee points de vue na.ticne.u.x  en gtbe-
~1, ave::  lea  i=:p,ra~u·s de la construction communalrtaire  et c 1 est un 
e~f'crt dont  t O".!S  C4!UX  f:ill  ont ete a.  Strasbourg lui ont  ete et lui restent 
re.c~.naissants. 
PouT"  l'ill.3'ta:.t il a...?Tive  d 1Amboise,  et je le vois ioi aves le plus 
gl'1ll'A  ; !.ai  £ :. t'  • 
• 
0  0 
Voi~i ce dent j'ai l 1i.ntantion cle  vous parler. Primo :de la situation 
telle c;:u1e1le ae presantait & la veille des vacances du mois  d'ao\lt;  en 
set.:ond lieu,  de ee qui s'  est passe depuis lors - je vous dirai quelqu.e 
chose de la. ~braluation de la monna.ie  fran~use, de la reunion de Bonn 
e-t  de la conteren~ aa sommet -. Bnsuite,  je Youdrais traiter trois  probU~mes : -3- 17116/CAB/69-F 
la liaison entre le renf'oropzent  et· 1  t  elargh~F;eaen.t  <ics  c  •':ltmi~Jnaa·t  2~,; 
1 t tU.argissement  lui.-.m&e,  c'  ost-l-dire nos futures  neg~c3.a·t  .t :~:no  ave;." 
la Gra.nda-Bretagne,  telles qu'  on  peut  lee  jJllagL";er  ma.int  &li~nt  ,  et en 
troisieme lieu lee et'.forts A faira dane le doma.i.nA  de  Purdon polit.iq,T:9. 
~elle etait la situ.ation a fin juillet ?  Nous  nous  trouvions to\!t 
d 1abord devant  une  ~ecieian que nous avor..s  prise oamme  Cclr!nission et qui 
a  ete  praticr1eme:nt  approuvee par nos six gollVernements,  c • eut de ne pP,s 
j)!"Opt.Ger  la prnlO&g"!ltiO!'l  de la periode da trenmion ere  tre:.i  ...  ;;e  da  Rome4>  E-c 
VO'!l.S  saves que  d 1 a;>ree  le Trai  te  on ne peut la prolon.g~r c;lle  si la Com-
aiseiaa le propose. La CODIDissicn  e.  decide de ne pas le p:-o.r>-:,ser.  Ft oela. 
a  e:!:;;·h·::.~.£  tc1~t de C1lite un oerta:in nca.bre  de oons6q-..ler..oes  poli+;:.ques. La 
prsi~re oaneequence,  o1est que nous devons adopter, d'ici A la fin de 
1'  azJDH,  un regl.-nt financier agrieole,  oar apres  la. pei·iode  c.~  tra.nsi-
tioa, 11 n'r a  plus aatuellement  a.ubun  reglema:1t  financier quej_:}G:nqv;-;"  :~i 
on ne  ~~na.i  t  +-&&  ::ne decision l>oli  tique  av~t le 31  dece-:nbre  s-:.~j~  ce regle-
BL"'lt  f~cier 1  On  H  trouverait  sans argent  po~lr  fir~..cer la po::.itique 
agrtooltt i. partir c!u.  ler janvier. Je sa.is bien qu.'il y  a.  d~s delais,  que 
lee chose.s  ne  s~ Pf!i8een't  pas d 11me  f~on aussi  d.ramatique.  J.l:o..ia  les r ~B'l~ 
~a  actuels De valeot  que pour la p'riode de transition; il nous faut 
daDa  un  nCJUVe~~W reglt!llleflt fi  nanoi  er. J'  ou.s  l'  a.·1ons  6labore,  no  us l 'a.  von  s 
d4poe4  wr la. \&bla du Conseil de ministres le 16  juillet; il va 3-+;re 
ft'Jidi' 1  l'a.u\C".~~De,  11 d.evn. taire l'objet d!une decision,  je le repete, 
t~Yant la tin de l'  am: fe. 
I'll tleOCIDtl  lieu.,  114  &YeO  oe probUaa, oelul du ressouroes proprE.s 
de  1.& Cainuravtf, riea:x probla que vous oO:I'maissez bien;  article 201  du 
4frait4• Il a  toajours "'  emti ..  que la Ccnmnmurte devrait rm  jour a.voir 
1ID8 aethode. 4e f'inan06118Ut  propre,  qu. t elle ne deVJ:ai  t  plus dependre l.Ulique-
MD.t. cJ8a ocairi'butiooa dee Etats. On  DOUS  a  charges dans  le Trai  te de fai.re 
4ea propoaitiona··en fonct1on de l'art1cle 201;  le mcDent  oU.  ellt:a doivent 
Dd1'11alealsnt  clcrmer lieu a c16cisions,  c'est la peri.ode de transition. Noas 
&Yal18  tait oea propoaitioaa,  8galaaent dans un d~  du 16 juillet, et -4-
nous  a.vcns  propose  que  deviennent  dorenavant  commun,  d'une pa.rt,  tons 
lc;s  p!';.du.::.ts  des  pr.e~.evements agrioolcs et1  d'antre part,  tous lea pz,_ 
duits du tarif €rlerieur commun,  ta.rif douanier de la Communa.ute.  Ceoi 
ne  couv-~s pas  la tctalite dss depenses actuelles,  mais cela en couvre la 
plus gra.nr!e  r.artie et ncus avons pense qu'il etait sage  que si on precede 
p~  etape~  comme  toute la construction europeenne  ell~@me est construite 
par  ~H  apes,  qu  1 en c ::>!lSequenee  oeci soi  t  decide des  la. fin de 1'  a.nnee  aussi  • 
Fn  'troicte-.:~.e  Ii!';u.,  lie avec le probleme des ressources  pr::~pl'es,  cel1ri. 
1.'::!1  c~ut:Sls accra  c.~:::  pouvoirs budgete.ires du Parlement  europeen. Je :1e 
vc~ parle pas de l'election du Parlement  europeen qui constitue un autre 
problbe. Je ne vous parle pas des pouvoirs  l~slatifs du Parlement  euro-
peen;  c'es1  ~"":'P.lement  U!l autre problema. Je vous parle simplem,ent  cie  scs 
p~.zvc.in  but.ge~ai:-es. Il est maintenant  admis par tout le monde,  et nctam-
men'!;  par nos six gO\..-vernements  qui l'  ont mis  dans des resolutions,  en 
1555  e~ :?65 el 1;:3,  ~e des  le 1IC!IIIIe:nt  ou  l'argent vient dans  lea ca.isceu 
des Ca::rr.z.a;J\,&a  cv.;:;  tr:!.."l&iter par le contr8le parlementaire des Parle-
e.a.:lts  des  E";~ta :na:H:na~, il :taut que ceci transite par le pouvoir budge.-
i.a1re  e~ le  ~(!':.!rete iu Parlement  europ~en. Sur ce point  no'.l.S  avons 
ar.~~ne~ cr.le  nous  te:-i::I::!l  des propositions dana notre document  de  juillet. 
I  ~tUJ  av:,:-A  (.:!,. t  ~·e !l'Y.:S las ferions en oetobre.  c 1  est a peu pres dans  Cf.latre 
ee:::ainas. Noue  avone dit que  dans  l'intervalle noes voulione  oonsul~er le 
Parlecent  eu:?p&en p40Ur  ne paa le mettre davant le fait accompli  et devant 
des  pro~sitio:ii8 do~ il n 1aurait jaaais entendu pa:rler. lious avons en 
eons~ce eu un  e~ll'Y.{Ile le 9 septeabre t. Bruxelles  avec le comite des 
pr::~id.-en~s  ~ces:!de par llonaieur Jlario Scelbe.. !f'ous  avons  convenu avec  le 
Fa.:rle::.cnt  qae  DC".lll  e:;..L17iona  un oolloqu.e avec sa ccumission des budgets et 
N  cc:::a:iesicn. p,':)liti.que le 25  septeabre;  aprea quoi en octobre nous remet-
i.~  nos p~i  ... ·ions. Ellea arriveront encore en temps utile pour faire 
partie de tout cet cuemble que  je viens de vous indiqu.er et sur lequel 
1~ Co!'l!Jeil  devra  c:l~C!lencer li.  st:atuer A.  partir du ler novembre. Tout le 
110""-Le  p_ense  en ef'fet que 1e mois d 1octobre sera un. mois un peu oreux au 
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point  de  V'l.e  des  grandee decisions,  eta.nt  dc:rne  que  J '2.  f'l  ...  utrt'  {;'·J:~· Tf,~'l•.'i'>l-;:f'Uii 
allam~d ne sera probablement ocnstitue que  vers la fin du  mois  prochai~o 
Voila  ~J~lles sent done  lea trois  gr~,e&s decisions que  nomavc~s 
propose a nos gotlVernements de  prend.l'e  et qui doivent 3tre prises d•ici 
a la fln aa  l'a~se. 
D'an:~:ce p~, a la veille des vacar;.ces,  se posa.ient  au point  de vue 
E.g:"icole 1rcis prc~1lem;s :  le prernie:  c'es~ celui  de  l'e·.ruUibre des 
ca..~es 1  car nous ncus  4;rouvons,  vous  le savez,  daT  .. s  u.a  desequilibre, 
p.rin.cipalece:!:t  Ca.r..s  les secteura l&itier et suoricr,  un  ~esequilibre tel 
~'il ll1est ;;lU3 -pcsaiblg de la.isser les choses eller  c;:~e elles vor.~.t  et 
q".l 'il !'ll:tt  en  conse~.Jer.:oe <flle  des  deeisio1"'.B  r.oli  tic,r.J.e3  scient prises. Nous 
~,·zr.s :tut d-:!s  propot~itions a.u  Con.<Jeil.  Elles n'ont pas ete jusqu'a pre-
~ent acceptfe.s  ~ru- les m:icistres de  1 •agriculture,  q';li  sent  a.ssez  en 
daaaccord  lea ::ns avec les aut  res  ,dar._s  tout eeci;  en consecrJ.ence  on a 
~~eide ;u'on aurA.i.t  ;u:e  grande eor..ference ;ninisterielle avec les minis-
t!",:-a  des al'faires ei.rar.ge:-ee  et de l'St-"l""'iculture  et probablement  des fi-
llaDCes,  i'<J'.l.r  tl.cher de regler1  'JU  d'<l  moins  de  ocr::JOe:z:.cer  a regler ce  g.":"e.r..f!. 
probl.eu.  Cl1  avait envisage ce conseil elargi de la t;(.'ll'  .....  ,u:r~a.·.tte  pour la 
ei-octobrth Il en p.r-c.l:able  que po·.u- les raicons allemandes,  ceci devra 
1tre nta.rde de ce-J.Z  ou trois settaines. 
lA  aecc:JJ:rl  problE=e,  c 'est naturellemen~ le plan. di  t  "1-le.nshol t tt,  le 
plan de r4toraa d.u ~  cPioolee,  a.'b<mdu&Elld  discute pa.rtout dans 
h  C~e,  lUis ·JNr leque·l nous n'escomptons pas et nous n'en avo~s 
pa8 ''beaoin t  4e .  d.kisiCils a.vant  la tin de 1 1 azmee. lious pen  sons 'phtt8t 
1  Braxeie9 que  c ie8t  ~ana le preiaitir trimestre de 1 'annee 1970,  qua..~ nous 
aar~  termine les probl~es dont  je vous  parle, qu'il sara poesible 
~'  ..  ,  .  ~  '  ..  ~:  .  t  ..  .  w 
d'obtenir A 'oet ~  nne \-ue plus oomarune  de ncs  ~ats membres  et de 
la. cor.itssibn et  d"'ab'outir a de ·v~ri=t~bf~s d&,i'eions. 
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Enfin,  troisien.e probleme agricola,  et il n'est pas seulement  e.gri-
cole, mais erjin il prend pour !'instant d'abord un aspect agricole 
a."!sez  aigu.,  ce sont ncs di£ficultes avec les America.ins.  Vous  savez  c;.ue 
nous  semmes  actuell~cnt en conflit de prix avec  les Etats-Unis.  l~os  r.::.p·· 
ports cOOE:".c.rciawc  a:;:ec  wa.shing~on sont  en train de se tendre un peu; il 
y  a  des responaabilites reciproques,  je le dis tout de suite. Mais nous 
devri~ns faire de part et d'autre un gros effort, a Washington et A Brtu:elles 
pour a...-river  8.  t:-o-.r-::;r  des reglements satisfai.sants de ces prcblemes  ..  Je 
n'ai pa.s  le tec,?s  d'e•~trer dans le detail des explications;  les difficul-
tes rer..:::;ntent  loin. Au  Ke!",.nedy  round,  nos proposi  tiona de  consolidation 
des  It:?nt~ts de sc-..tien des politiques agricoles n'ont pas ete retenues  .. 
~'J he::-ice.ins  on!  e~ le tort,  je pense,  de ne pas les accepter;  apres 
([,J.Oi  ila !'l:>i:.:.s  fc:~"t  ,L_es  rep-:-ocbes  dont certains ne  sont pas sans fonde-
Kn!. Nc.us  leur en  f;:::;,isc~s  aussi. Il faudrait  vraiment  qu'entre eux  e~ 
r.cUG,  nous  e.l:.ot;t:Ls!;i~~:l,  si possible avant la fin de 1'  annee,  a certains 
arrar~:mt.s re~t  les difficult& moins aigu!s. 
A  la. veille;  d~~ ,-acances au.ssi,  nous avions eu le 17 juillet une 
e:r.:a:. ::.::\e  ret.:::-..ion  d:::  Ccr.seil en ce qui concerne les problemas  economiques 
e"t  i''i!";.7·:.:.ei.ar::: •  .k·:~t..r.:~-!lier  encore,  en seance de COI:IICission,  le vice-pr·3siC.ent 
tt""a.=..t;.ais  R~"Eor.d. :Bc:ur~ proteatait contre le culte de la personna.li  te,  d.isant 
<f;l'il n':' !l.vait pas  r'.~  plan Barre,  mais le plan de  la. Commission. Il 
n'a=·;.t·:.be  que  &C!l  a=;i  Eaymond Barre en est le grand a!'t:,san et le gri'.U:d 
~J!er.;ae-J.r.  La.  r~'.·:& d.u  17 jui.llet a  ete excellente. Le plan  "Earre~' a 
ftf E:..:::~p!e en princi!!'e  par tout le aonde. Jrf.aia  ca:r::ne  il doi'£  @tre mis 
e'::1  .,~  par d::!'B  CC~l.PiOD.S :.nterDSe,  d 'u.:ro  part, qtla;'i a 1a ooopera:1ivn 
tcc.a.~-d.~"J et1  d 1 ao:.:~~ part,  quaDt  aJ1%  methodes de soutiea au.tomatiqu.e>J  qui 
doiYe!rl  G~re eaniJ:ti  ..  ~.eca non pas par lea gouvern.emen:is  tla.is  pa.:L"  les gou-
T;:;>rn.e:!J'II  ciE&ban~ea e.;;n'"4t:ales,  on a  mis au.  travail les groupes de travail, 
d':n:e ran, de.  ~~te i'!s banqu.ee  centrales ·et, d'a.utre pe.rl,  du eate  des 
e.!:.-;.&l"'t£4  gouYerDe~tenta:::.::. 'lout ceci,  dana  les pMiaions de juillet, devrait 




Entin,  l'elargissement de la Communaute.  L'elargissemerit redevient 
un problema actuel, toutle monde  est d'aocord  k~essus, et·des lora le 
Conseil a  demande a notre Commission de bien vouloir deposer un nouvel avis, 
eompletant et remettant a  jour l'avis que  nous avions dorJle  au mois  de 
septembre 1967;  ce dernier est encore entierement valable. Mais  lea evene-
ments ont marche,  des problemas ont  BUrgi_.  Dane  ces conditidns la mise a 
jour de ce dOClll:lent  etait  indispensable~·  Nous  nous  sommes  engages  a.  terminer 
ce travail pour le 30  septembre. Tout :ce  que  je sais des travaux poursuivis 
clans  natre liaison ae
4
donne la conviction que  nous  tiend.rons  ce d.elai et 
que le 30 septembre,  ou au plus tard le mercredi ler octobre,  le lendernain, 
notre COID.ission statuera et pourra. envoyer en consequence cet avis au 
Conaei  1  de ai.nistres. 
3e vows  rappelle aussi pour memoire,  parce qu'il est bon de ne pas 
le perdre de vue,  le .e.ora:ndum dans le dcmaine de la poli  tique de 1'  enez-
Bie,  dc~nt  cr.U  a  ete  b.ien accueilli par les gouvernements et qui fera 
probableaent  l 'objet d'une rSunion ministerielle encore en novembra.  Da:ns 
le dcaa.i.r.9  de  la politique r6&ioaale,  nos decisions de prlncipe ont  ete 
prises avant  lea va.eancea et les mises  au point sont poursu.ivies sous la 
direction de aon collft.gue von der Groeben,  responsable  de  ce secteur. 
1ft ce qui conceroe la recherche,  je vous rappelle nos propositions 
z.u.atca,  qui serar:rt discutees le 28 oetobre. Je vous rappelle les premieres 
di~JCW~sioas sur le rapport JiBrain en matiere de teohnologie et les disous-
ldoas qui n'ont pas mal cllbut,,  ll&i• qui doivent Daturellement @tre poursui-
vies, notre livre blaDe c1az:ta  le clcwatne  de la politique industrielle euro-
pfemw qui a  t'ait l'objet d'tm prellier tiohazlge  de vues au Conseil avant  les 
YaCeDCes,  aaaen qui doit ttre poursuivi. 
Qwm.t  A la politique OCIDIB6l'Oiale  commune,  elle est en pleine discus-
sion. On  la discute au Conseil dans 3  jours,  le lUDdi  15  septembre,  et sur 
ce pobrt son ami DEmia.u s'  est donne beaucoup de peine pour construire des 
soluti~ aoceptahles. J'espere que tout oela ne se presente p8s  trop mal. -8- 17116/CAIJ/69-F 
Dans  le domaine  du developpement,  nous signerons a la fin de  ce moia, 
A Arusha,  la convention d'association avec les trois pays de l'Est afri-
cain; nous  avons  eigne A Yaounde  fin juillet la convention de Yaounde.  A 
fin juin nous avi.ons  signe lee accords d'  association avec Tunis et Rabat. 
Entin,  je ne dois pas oublier la grande proposition de man  ami  Levi-Sandri 
sur le Fonds social european,  qui est en plaine discussion chez lee experts 
du Conaeil. Et  je rappelle pour la f'orme,  car ceci n'est pas encore entre 
dans la phase active,  le problema  de la fusion des Communautes. 
~out oeci f'orme  1m ensemble impressionnant.  Impressionna.nt  au point 
de vue des propositions,  impressionnant  au point de vue des  calendriers, 
brpressionn.ant  au point de vue  de la aa.sse de travail.  ~e aens naturelle-
·eent.  qt.18  •aon  audi  toire a  une ret:a.rque sur les levres :  tout ce1a. est tres 
bien l  ooodition que  ce soit decide. Je vous dira.i dans un instant ce que 
je pense de la situation, mais  je vous signa.le  que  j'attire votre atten-
tion S"Jr le fait que  tO".lt  ceci represente a 1a fois  au po:.nt de vue du 
rentorceae!:lt de la C~te,  de 1'  elargisaement de la Com:nunaute  et des 
re3p01l.Sa~ilit4s. de la Comnmaute  dans le monde,  un ensemble  equi1ibre et 
COIIlSidira~le. 
VoilA  e-c  ant la situation se presentait a 1a veille des vaoances 
et voici ce qui s'es:t passe depuis. 
:D'abord la dn'aluatio,n f'~aise. J'ai persotmelle:nent pub1iqrtement 
deplorf qu'elle se soit passee de la maniere  dont  ella s'est passee,  c'est-a-
d.ire sans respecter les rigles qui avaient et' convenues en 1964,  mais  je 
De  YeUX pas verser 4e pleura sur du 1ai  t  renverse et vous  pa.r1e  de la 
aituaiion actuelle. La situation de f'ait, c'eat d'abord que le Consei1 et 
la Coaai.ssion eas•ble et le gouvernement  f'rall9ais  ensu1  te ont pris toutes 
lea aesures d1executicm pour que lea degtlta  scient limites au min:tmum. 
QuaDd.  je lis pa.rf'ois  que 1a poli  tique a&riale commune  est enterree pour 
deux ana,  c'est a.bsurde;  elle continue taus lee jours a.vec  et y  compris 
naturellement le gouvernement frangais. La poli  tique agrioo1e  OOI:llnune -9- 17116/CAB/6~ 
continue. Ce  qui est vra.i.,  c'est qu'elle est g3nee et que 1 'on a  dft 
prendre des mesures artificielles du  cate de la Communaute  d 1une part,  du 
c&te du gouvernement  f'raz19ais  ensui  te pour lui permettre de continuer a 
f'onctionner;  mais lesdecisions prises par le Conseil le 11 aoO.t  ont eta 
bon.."'les;  entre le 11  aofit et le 25  a.oft.t  notre Commission  a.  travaille 
d'arrache-pied pour etablir avec lee experts nationaux,  les comites de 
gestion,  tout 1 'ensemble des reglementations d • execution; elles ont toutes 
paru  au Jo~l  off'iciel des Coaaunautes depuis le 25  aofl.t;  elles ont 
donne  lieu a dee di!ficultes d'execution qui sont a peu pres mattrisees; 
le goavernement  f'~ais a  publie a son Journal off'iciel le decret d'execu-
tion en ce qui  OOilCerne  les prilevements et les restitutions. Les  echa.nges 
ooa:ti.mler:rt  an oo.ns4quence normalement et dans le tour d 'horizon que nous 
avaaa :fait avant-bier en CCBiission nous avons oonstate  que  oette situation, 
pow.'"  cWS&Briable  qu'elle aoit, ftait dana  1 'ensemble satisfa.isante. Ceoi 
est le pl'EIEier point. 
Le  second point  :  la divaluation f'r8.fl9Alse  nous oblige a reflt}chir 
.. la rialitf. Lea aloani.saes  que nous avions preeedemment  decides en 1964 
n•oat pu riaiste aa pr.!er choo.  Vous  v~  souvenes qu'en 1964  on a.vait 
46cidf mv;nia•eut qu'en we de aai.ntenir le f'onctionnement  de  la. politi-
qae acricole cc-"'*• tou\ gouverneaent qui ohangera.it sa parite moneta.ire 
4eYrai  t  auai  t~ ajwster aes prix agricoles  d 'lm aontant oorrespondant 
pour que les prix europe  ens restent lee mlraes.  Or,  eeoi s'  est montre inap-
plicable pour 1a bomla raison que des raisons d'econoade genera.le ont 
ooaduit la Prance d'aboN., et paia DOtre COIIIiasion  et tous ncs ;>artenaires 
tiDR.ite,  A peneer qa1il De aerait paa Jd.fJODNI.ble  de faire remonter tous 
lea prix agricolea en haDoe 4e 1215 ~  Jrous  &VODS  done pu construire,  avec 
le gouvert~earat ~·•  4'autree ~-es  et oela nous oblige a repen-
aer lea mecamDea  de 1964  et a l'lOUS :dalander  .. •.1  vraiment il n'y a.  pas des 
~tits  cl'eooa.c:.ie pu4rale qui se montrent plus importa.nts que  les imp6-
rat.ite c1e  116coaaie asricole. Jlous  aurons des constlquences  ~ en tirer,  je 
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En  troisieme lieu i1 est apparu tres clairement  que  la devaluation 
fran9aise n 1a.ura:it pas ete neoessaire s'il y  avait dans  la. Communaute  des 
mecanismes  de cooperation econom.iqu.e  suffisamment serres pour evi  ter que 
nos gouvernements ne s'engagent  ou n 1evoluent  dans des vues politiques a 
ce point differentes que  les mouvements monetaires deviennent  presque in&-
vitab1es. Auasi,  loin  que la devaluation f'ra.n9aise ait mis en peril le 
plan Barre don't  je vous parlais tout a l 1heure, ella l'  a.  au oontraire rendu 
p1u.a  necesNire et plus indispensable que  jama.is. En consequence, il f'aut 
abeu'tir d 1ici A  la fin de  l 1a1mee a l'adoption par notre Conseil de mecar-
niaea iooDcaiques plus etroits et a une assistance monetaire automatiqu.e. 
Bien de ce qui est arrive depuis le 8  ao1lt  ne me  donne  l 'impression que 
oeci sera plus ditticile l  realiser. Au  contraire,  et notamrnent  la de:r-
niire rewnon des gouverneurs des banques  oentra.les lundi de oette semaine 
l  !Qle a  ftf A ce point de vue exoellente; il n'y a.  pas de doute que tout 
le aan4e •• :reDii  ccapte que cea mesures  doivent ltre prises. J'ai toutes 
raisons de pe.nser qu'elles le seront d'ici. A la fin de  l'azmee. 
Voill lea preai.erea .ritlexions sur ce qui s'est passe depuis qu.ant 
l  1a di'n.lvaticm ~ae. 
Deux:Uae point  :  la reunion de &rm. 
J e  dcande 1a peraission  l  votre a.ssemblee de ne pas faire beaucoup 
de c~airea nr 1a ram!  on de Bonn.  Pour une premi  e!'e  raison :  je n'  y 
ftaia pu I  Et je n 1&Yaia pas a 7  ltre. Xais  j 1etais A Bonn le 3  septembre; 
j'ai eu l 1oocasi011 ae  pa.rler lc.mgu.ement  des problemes europeans avec le 
pre.icJent lleiD•mn., avec  le Chanoelier llesinger, aveo le seoretaire d'Etat 
auz atra.ires ft~ 1  je n'ai pas vu K.  Brandt parce que le jour ou 
j 1ftais ., Bom1  11 ltait jwsteaent a :Bruxelles pour renoontrer x.  Harmel 
et per oons6queat J'ai vu le aecritaire d'Etat K. Ducbdtz. Bous  avons 
f'ait tm grazJd toa:r d'horizon des problemes. Je voudrais des lora ne prendre 
n1 an tragique n1 d  1une fayon trop optimiste une rencontre entre deux ohef's 
d'Etat de_  nos pqa. Les p2'0blemes sont permanents et je orois qu  1il ne f'aut 
II 
• 
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jama.is  les faire dependre  siulp1eme:r.t  d'une conversation ou d!un entrctiE:n 
dont  du  :reste le resultat et la te.'l!perature  SO.f:,t  encore  un  peto.  dif'fif}ilGS 
a anelyeer  e:xa.ctement.  Je ne crcis pas  que  la reunion de  Bor.n  ai  t  ete 
d~ce7a.nte rn,cds  je ne crcis pas non plus  qt.l 1 il fe.ille  en attendre des choses 
oira.culeuses. Je voudrais ici faire echo a ce  <fllfa dii. votre rapporteur 
ita.lien <fJ.ant  e la. cooperation fre.nco-allemande.  Quand  le trai  te de  coope-
ration  frenco-alle~:d en  ja~ier 1963  a.  ete  signe,  le president de notre 
Coa.:ission de l'  epc~;;.e,  le professe1;_r Hallatein,  a  pris la respon.sabi1i te 
de  d.i:re  que  ce';  a:: cord ccnsti  tuai  t  un element  etra""lger  a"GX  proc-3dures  CO!D-
DrU".aU"tc;.ires ll  Il a  et<!  tres vivement  critique pour  cela a Bonn,  il a  eu 
bca:uco·1p  de  dif!"~,c:.:ltes. Il y  a  fait face avec son oo-..rrage  habi"iiuel. 
Rallatc:r.: a".",ait  raiscn,  les prooednre$  bila~~rales sont  e~rarJBeres am::  pro-
ceC.:u-es  c.:.cc~ute.i:-es. Cela &e  Vetit  pas dire du tout q-..t'elles eoient  inu-
tiles et je r;e  "'."::>udrais  ;as le moins  du rno!lfle  &rsttra la moindre critique 
qu.::.nt  a lg,  ct:tcp-'i;-~:tion  franco-alle;:~.E.nde. No,ls  avvns  scu.ffert penda:nt  mille 
a,.-.:;  des  di::acc,rds e::,tre  la Franc~ et 1 'Allemagne,  r:tille a.-..s,  dix sieoles 
E2-:  bien,  ~e::t,  <rc.te  r:otO.S  en soyo!':!s  d-eja  ii.  nous  laz::nter paroe qu.e  les 
Fr  :J"~a!. s  e t  les Alle;::,.:iis  COC'.l!lencent  a s 'ent  andre et  ~eu:~~tre trop bien, 
ce  S€' ::-ai t  evidi::Zen!  a.bs--l.-de.  La  se~le choge  que  n~t.Ls  po·~vons dire et que 
n~  dovor~ dire, c'est  q~e,  naturell~ent, la coop~ration franco-alleman~e 
ce  r~~l~e pas et r:e  -;e~t pas retlplac<?r  les m.ecar..isaes  aO!:ll:lur.E.utaires,  les 
prct;:ed!.J.res  i:ODU~:.:r,aataires,  les ente!ltes  ocmmunautai~Gs.,  ~t:J  etrls en tout.  oa.s, 
aol,  al:.30ll.Dent  rl.i.l.+,lel"Sa~re  de toute espeoe de directoire de  gra.11des  puis-
ca.nc'Zis  en Europe,.  Et  q-.lalli  j  1 enter.d.s un Eu.ropeen  a.us:;:i  cc:Jva,i.ncu  o"t  res-
);eCt<!  q-.J.e  le eccte Ccr.Jder.J:.,ove  L.<=>.lez:gi ~  expliqu.er  q:~t il faut  en Europe 
un' directoire de  q'..ia:;.;-,~  erandes puissances  oompo!!.a  ~e la !'renee,  de 
1 'J,;..llagagne,  de l'  Italie et de  la Grande-Bretagne,  je n 'hesi  te. p'aa  a dire  : 
ce SJ'Stisle est a!·solUI!lent  detestable. Le  bon systeme, ce sont les procedures 
c~taires  et .n.os  procedures. COQJmUnautaires  progressivement renforceea 
et 4largies. Dana  nos procedures communautaires,  il a  ete  tenu  compte, 
vous le "baves,  de 1a f'orce de nos Etats. Nos  E-tatp n 1ont pas  la.  m~me puis-
sance et par consequent ils n'ont pas non plus le m~me pcuvoir A l'int6-
rieur de la CoamnJ::taute.  Lee  ponderations des voix existent au Pa.rlement - 12- l7116/CA.E/6;r·F 
dans  les compositions des delegations,  elles existent au Conseil  dans  les 
modes  de vo.:;a.tion.  Cela indique de la fagon la plus claire qu  'un pays 
comme  le mien,  la Belgique,  n'a pas autant a dire dans la Communaute  qu'un 
pays  co~e la France,  l•Allemagne  ou l'Italie. Je  t~ouve cela parfaitement 
legitime et je trouve que les equilibres qui  ont ete realises sont bvns 
et qu.'ils constituent une  bon  ..  "le  conciliation entre les responsabilites, 
le  res:::E:;~t  q'.le l'  on a  de la persorJ..'"lali te nationale de nos Etats.  et~'  en 
m&.te  te:1ps,  1'  importance  ~i'une cooperation oii  les plus grands aient le 
plllS d•in.fluence. 
Voila ce  qtte  je voula.is vou.s  dire en ce  qui  concerne ces problemes. 
Je re:>ete  dvnc  :  en aucun cz.s  la cooperation si fructueuse soit-elle entre 
d~.:..X de nes  grands  p~-s ne peat  prendre la place des mecanismes  CODLlunau-
taires qui sont vraiment la futt~e organisation,  et deja l 1org&nisation 
S;;c- la future  co::l.f~rence au BO'".::ment,  alors,  troisieme  evenement 
dent  je desire vous e.ntre\enir,  elle aura lieu je pe:nse. Par consequent, 
jc crois q'J;.'il n'est J:S.S  tres realiste de  se pcser la q'.le::Jtion  de  son 
utilite ou de sen i.r.:utilite  •.  Le  p!'obleme est de savoir ce  Cf.l'on  pourra y 
faire d•etficac:!. Il r.e  fautirai.t  pas en atter..dre des miracles. Il ne fau-
d:rai~ t:3.8  non plus t:ensi:r qu'elle sera sans importance  .•  :Nous  avcns deja 
eu un.  certain n01:1bre  de conferences au sOCJOct,  ce r.'est pas la premiere; 
ee ne  lle!"'a  r.aturellecent pas la derniere. Si elle peut permettre q:te 
l''J!l !s.sse  de:~ progres tant mieux. Si jamais,ce jour 18.,  on n'en faicait 
pas  d;e  aajeurs, eh  bien je crois que ce serai  t  u.ne  er:reur de considerer 
que :c.ous  soaaes devaut une catastrophe.  ll..&inter..an~,  cela eta.'!lt,  je vous en 
reparlerai encore un pau dana mon  dernier cha.pitre,  j'aborde les trois 
derniers probleoes dont je  voulais vous pa.rler. 
Le pre!l!ier o'est la. liaison entre le renforcement et 1'  elargissement 
de  la. CCJillm1lllaute. 
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Iious  nous trouvons de;  ..  ~llt  ce problema. Tout  le monde  dit qu'il fant 
rerJ.f<H'CP.!"  la CnllUilur..~ute. lions  avonr:  u..~  oe::-·~a:.n ncmhre  dEl  plana,  soi,t 
de la Commission,  soit ministeriels,  et de  declara~ions au Cor~eil a ce 
sujeti des declarations de K.  Bra..."ldt,  de !1.,  Debre,  de M.  Harmel,  et d'a.utres4 
Il y  a  d'autre  p~~t le probleme de 1 1elargissement.  Mesek~es, Messieurs, 
je. erois  qr-Ie  c'est une  Cf>lerelle  G.'eccle  completament  vailv~ de  d.:_sC!'lter, 
s'il fa.ut  cettre l'un avant  l'autre. Je ne sais pas q-..relle  est exactement 
la positich de  cha.cun des gcuvernz:tents,  mais je dis tres  f1·anc:~emant de-
va.n:~  le mar"bra  du  gouve~eoe:nt fran9ais  qui nv-us  a  fait 1'  honnaur et 1'  ami-
tie d'atre ici, et je crois qu.e  c•est le sentiment  de mea  ar::is  de la Com-
aicr:ion,  je ;re:we  q-..1e  c'0st une  querelle ecademique,  U..:'"le  m?..uvaise  ~Jerelle 
de v::mloir discu:ter  Ei l'cn mettra le renforce.l:M!nt  ou l'clargisst-.mcnt Pun 
a·:<.·a,..t  l'autr~. Je vais VeTa dire pourq-..!oi  :  d'abord parce que  le rznfcrce-
aer:.:  dc,i+.  ttz-e fait  d~.z:g  tous las cas.  Qu'ou tla.I·6isse  O"J.  (fJ.1on  n~e:,;:.rgissa 
pan,  du.ns  tous les  c~.s  la C~una.ute doi  i;  continu.er son cht.:min,  elle d.oi t 
se  renforc~r. Slle  ~s"t  dzvar.t  des problEl'.mes  et rien que  le  progr~mme q-.1e 
j~ VO'JS  a.i  i!ldiq~.1e +.:r.rt  a  1 'heure eonsti  tue u::.  eucrme  p:-cgr;;:..""l''I"le  de rcnfor-
cecer.t  cr!.li  dci  t.  ftri! r<:ll:ra}li  dans t:c3 les ca.s. !h cec::nd  lieu 1'  tHuogis-
scrz.en:t:  p-eut  @tr-e  en lui-mke un  ~Gli&:ient  aussi du ranf'orcement. Il est 
tre': clair q-,;e  si  .i.~ortmte que  cci  i;  la Com:aunaut9  des  Six,  nO'lS  vcmlons 
q~e  1'2uro~~.;; tout  enti~re ait son y€;:-itable poids a  l'egard de la Russie 
d'u..r:te  p~, et des :;'tate-:t.Jnis ci'a:u.tre part. L'E'..Irope  ne d:::it  pa.s  borecr 
soc  ;.m.ion  a..u:.  si:x:  ;>a;~a qui  se  son·t  assccies ds.ns  le t:::ai·:A  de  Rome· et,  du. 
recte,  cola n'a ja'!lu£ ete la pensee des auteurs  du tra.ite de Rome  ni 
celle de Robert  Schuman ni celle d• 3ea.Jl. ~  ni  cell~ de  Zpaa..lc  quand on 
a  corrv:xr.le  12.  ccderence de Jlessil:e ou  l'on a  d'ailleurs invite lea Anglais. 
Les Ar..glais  ant etc invitea A partici.per A 1'  elaboration du trai  te de  Rome 
et ils y  sent venus du reste avant'  un beau jour,  de partir sur la. pointe 
des pi.eds.  Ap:-es  quai;  on ne- lee e.  plus vus et nous- a.vons, avec  eux tmc 
querelle non reglee~ Ils pr~tenden't que s'ils ne· sant plus venu3~ ct est que 
nous ne les  avons plus invites et d'autres pret'enefent· q-.1e  s'ils ne' sent 
plus venus c'est parce que cela ne les interessait pas,  oonvainous  que 
las afb-euses confrontations entre nos six delegations n • aboutiraient - 14- 17116/CAB/69-F 
jamais a que1que  chose;  apres quoit  U.l'l  an apres, les traites de  Rome 
etatent edifies. 
Seconde raison pO!lr  laqu.elJ.e  je croi3 que  c 'est u..""le  vaine quel'elle, 
je erois que nous  avons perdu beauooup de  temps  da.&::s  la Communaute  sur 
1 e  poi.n":  da  sa  voir si on allai  t  ou si on n' allai  t  pas  c<e.rnencer  ct:s  fa.-
meuses negociatiorLS. Com;:;ien  de ministres,  oombien de  fonctionna.ires, 
c~bien de :i}arle::De'!l-;a.i.res  n'on't  paEt  c"!.~puis  1961 pert'!u de ta:.;s a discuter 
si on ferait  ou oi on ne f"Zrait  pas l'el:j.I'giss'Zment. Et  cela nous  a  para-
lyses po-.:u- le statut  C.e  la soci~te europeenne,  pour la tech.."'"lologie,  dans 
le constr.;.ction interne de nos politiqui's int6:-ie1ll"es,  cela ncus  a  para-
lyses poar l'tmion politiq-.Ie ou l'on devrai.t vraime!lt  fa.ire des progres. 
P:!r  con.ge~~t, il faml;:ait  essayer de mettre f'in a cat·te vaine querelle. 
Je vais 1toua dire tout de suite q-.:,e  cela. ne sigrlifie natUl·elle:!ient  pas 
(fJ:e  l'Ar:6ls<~erre entrel:'a A t:1i.m:;;>Orle  quelle condition. dans notre organisar-
tion. Il  ;y  a  ~JJ"..&  derr.ie:-e raison pour  laq-11elle  je co,;:1sidere  oette querelle 
c<X!:me  ~a"lt vrai-.,e::t  6a.T.S  objet~  c ~est que la liaison poli  tique entre le 
:r"'nrore~n--;  e-t  1'  41 .  .::.rgi.nse::ent  eat une liaison absolument  inevitable. Et 
na.lS  ~:~  av~  eu  l'e:xperience de 19'63.  J'ai vecu la crise de 19()3.  Qu'est-ce 
(f.::i  1;:5t  arrive 1  En  l9(i,;  interruption des  negoci.~tior~ en  ja.'"!Vier,  :?iX 
mois de discussicns  qo.d  ont ete au n.oins  at;.Ssi  p€;:Iibles,  an 1 'a  ~'1 peu 
ou'blie,  <r~e eelles que nous  avons vecues en 1968.  Et a:;;>res  quoi,  qu'a-t-on 
:f~.J.;  ?  On  e'  ez~ e.:  t  :  voilA,  les  "~Jw"ls  veulent conti:=;uer la. construction 
interieure et, citcns-la,  la. Fra:r:;ce, est  particul::i.?~remei1"t  interessee aux 
pr,"'...gres  de !3 ;>olitiqo~e agricola. D'au:tres sont forteoont  inte.ressea, et 
c 1 e!ai:t  parti~.UH~raaent le point de vue de la Republiqu.e  fede:rale  allemande, 
8l:X relatim:s e:terieures comrn.erciales.  Ql.11est-il arrive ?  Jl!<!.  Couve  de 
JUrville et Schrcede~ s'etant rencontres,  ont  conclu a 1 1imperatif de 
dsa~es  par-~leles dar~ les deux problemee.  On  a  reuni le Ccnseil1  on 
a  dizcute,  on a  ~goeie, mais  fina.lement  le 23  deoembre  1963  le Conseil, 
una...,iJMment1  a  decide dans la m.&e  :reunion : - 15  ....  17ll6/CA13/69-F 
1. d 1adopter une  S~rie de reglements ag:riC')l6Sj 
2.  d'crg~riser la coop~ration,  au rnoins  le consultation eYec  1a 
Grancle-Bret~e da.113  le  c~k"e de  1 'L'EO; 
3. de  con3encer le Kenneqy  round. 
Et cet arrangement  a  ete  poursuivi et execute par tout le monde 
avec 1a pl'.i.B  gran1e  lo.7a1.1te.  Les  co!lStruotions agricoles ont ete  fs.i  test 
}I) Kenned.J  rct:.r.d  a  e-!oe  negoci~,  lee consultations aYec  les Angla.is  ont  eu 
liea pendant 4  ans de  1,563  a 1967.  Ce  qui  a  ete vrai la fois preceden4;e 
est errAre  v-r~t au.jowra'lr.ti. Personne ne  ccnvaincra. le Co;"laeil  C..c;  fsire 
en~r~r l'A~~lete::re d.a.n£  la. C~·ma'.;::!e av::!:nt  qu1cn  e:.it  pris les mesures 
.  t;".le  l'on d.oit ;randre i'ici a la ~in de  1 12:T.nee  et. not~ment le rcglB::Jent 
fi.nM~iP.r agriccle  d§~ir.itif. 
Ibis je le dis frar.chcment,  personne ne convaincra. notr,3 Couseil 
unat~i'"""'e  ,d 'a.dJpter !e regJ,;:;:=;snt  fi.r.2!lcier def'ini  ti:f'  s 'il n 'y a  pao  en 
.:!De  tet:1ps  u:::e  c~.:?e7t:..::;.;~ vers l'  axtl!rie".n-. Cette liaieon poli  tiqu.e,  je 
l'a.i dit l  Strasb<:m.-g et je l'ai dit parto:xt,  c'est ma  conviction,  c'est 
men  e:x,?:"ier.ee de 1963,  oette liaison politique,  cett; mco.niere  de conduire 
leu i.t::tcrf!t,•  cJ.'tme  t~:en parallele, ae  p~.rc»..!_t  -tout  a fait normale- et in£-
rlta.'bl'h Il :11pt p.a:!  possible  qu'-~ de nos  Ete.:~s  maaibr-~:; choisisse .d..:;\.."ls 
les traites dfl!  ROllE:  $1::  de Paris  le~ articles cr.ri  1'  inter:essent en de!t.all-
d.azri  qu1?D les execute,  en negligeant ceux qui ne  ;l.'inte:rassent pas. Il 
n'est pas posaible cr..t'cn  ti.enno uniqaem:ent  compte des articles 110,  111 
avee la politique exterieure et cr.11cn ne  pours-~.ive pas la cc·nstruo.iiion 
agricole prevue aux ~icles 38  et suivants. II n'est pas possiple qu'un 
Etat noua dlse :  "Jfoi  je suis i.nterestu) e  !'agriculture, mais je me  moqu.e 
du progres nuclla.ire"1  alors qu'au eontraire les petits Eta:ts de la 
C~4  se saa.t usooi6a dans le traite·llbratom parce qu'lils ont un 
intfret l&gitiae A ce qu'une politique nuclea.i.r& soit menee  a-a  nivea.u 
e'I.Jl"'Pien. Tout cela doit ttre conduit paralHllement,  ce sont les traites, 
c'est la logique, et disons-le fr~~ment, c'est la realite politique. - 16  -
Je suis absolument  conv£ir.~u que  cela ne se passera pas autrement.  Des 
lore,  je m'interesse d'une fagon asaez faible aux discussions d'eoole. Je 
suie convaincu que  lorsqu'on fera un r.paquet" final pour se mettre d'ao-
cord sur tout cela,  ce sera camme  en 1963,  tout  ceci sera mene  de  fronto 
Alo::-s  vient ma.  seconde rsmarque  :  tUargissement,  la negocia·l;ion avec 
la Grande-::Or·et agne  • 
J'a.i ente.'"ldu X.  liogl:lon  avec beaucoup  d'in.ter~t et j'ai trouve son 
expos~ non oeuleme!lt tria amusant,  c~e  toujours  quar..d.  les Angla.is pren-
nen~ la pa.!'ole,  cais e;,;:.;;:si  excellent. Ha.ia  je ne le suivra.i pas sur son 
terrain. Il ne s'en etonnera pas. Je ne  1e suis pas sur son terrain;  son 
terrain c 1eri 1e terrain britannique,  le :den est  cr~elq';;ta  peu differer  .. t. 
Je crois !p'il l'!test pas easentiel de  sa.voir ce  que pense actuellement 
1 'opir.icn br:i"ta.."'llique.  Ce  qui eat impcrta.<"lt  c'est de  con:mencer la n6goci&-
tion  •~  l:~pinion brita..--mique,  l'opi!Uon parlementai1·e et !'opinion gcnerale 
&l.O.rO!'i.t  ·une  idee de la negoeiation q>.l.Slld.  e11e  sera. su.ffisamment  a.vancee.  Que 
voule11-Vous  que n()u.s  disiou maintenant  sur le prix du beurre ?  Le  prix G.u 
be'!.L-re  ne sera p::ur  de.:i.de par lea m.fb'l.ageres  continentales ou les mht..ageres 
a::&la.is~s  !  Le  prix d:;,  beurre s"Jlra decide au cours d.e  la negociation et 
e • est a ee ~"-U  que  les Ar.glais dev:ron't  se  ds~der si c 'est a.oceptab1e 
ou pas.  ire }'rix de  l•enti·ee de la Grande-lli'etS8'1'J9'  da.ns  la Comnnmaute, 
Jle8~s et Jless!eurs, mais  ~'est une  affaire a negocie::",  ce prix n•est 
pas dkide par DOQ81  ex cathed.rr  .•  Il n'est pas  decide par les Six d'u."le 
fat;cn 1.  prendre ou.  A laisser. C'eat une grande  nl!gcoia~ior: a entreprend.re 
et DOUS  Pf:;USOl'lS  dans nctre Commission,  depuie 196;, que le moment  est venu, 
je serais tres e'toan.4 si un seul de mes  co11egues avai  t  change d • avis depuis 
lora,  que le -~  eat venu de negocier et de  voi~ avec  1es Ang1aia si on 
peat  ou si on ne pent ae mettre d'aocol"d. Il se pose un ensemble de problemes 
coa:ed.derables. PeraOJme ne peh.se qu'ils seront negocies facilement,  personne 
De pense que ce sera tres cou...-t  et tout le monde  se rend compte  que oela met 
en jeu d'enol"'aeS int&tts, eeux de la. Communa.ute  et ceux na.turellement  du 
gouvernement de Lcndres. lious a.urons a discuter avec lea Anglais non seulement - 17- 1 ~'116./~"~" o/'  ~  ·"'  I  .  ''  'i.JJI  C :f• b 
sur les conditions,  non seulement  sur les  r~glements, mais  sur les fina!i-
tes de  le. C~te;  cela doit  ~ti'P tres clair. La Communaute  est  u.."l.e 
Comm~ute en aev&loppament  et  naturelleme~t la negooiation ne  por~e pas 
s~ulecent Sllr oe qui est fait mainten.ru-:.t,  mais ausai sur ce  que  1 'on devra. 
:f"aira  plul'l  tard ensemble. Ncus  a7ion.s  deja eu la.-d.essus  de tres bonnes 
conversa.tior48 en 1962  avec la delega.tion britannique de  l'epoque. Je ne 
sui  a  pas du  but inquiet  qu.ant  a  la possi  bi  lite de no  us met-tre  d'  accord 
avec  la.  f'o..t-~ura  delegation b:l'ite..-mique.  Y..a.is  ed'in,  to:I.t  oela est a nego-
c:!er;  le ma:uct,  Amon avis,  de  l'a.7i.s de mes  collegu.es,  est venu de  O"JZ.l-
IIMmCer cette negociaticn.  Quand  ?  Ce  n'est pas un  probH~me de mois7  je ne 
v::us dis pas q-:le  c 'es~ au. a:ois de novembre  ~  je ne voue dis paa que  c • est 
tm sots  ~e t(arl.e:, !oia:!.:J  j'imagina  q<.le  si la vclonte pelitique est dsgagee 
- et je ne  7ois pas  pourqu~i elle ne  !e  se~ait pas - de  cemmanoer  oette 
nlg~iatior. da part et d'autre pour en  d~finir le contenu,  voir ou  e1le 
n:tua  :c~ne e; :Sur  <r•ci  n'lus pouvcms  nmlB'mettre  d'~ct)rd,  je ne  compre!lds 
pas d.a  tci.Ot  ~ci  nO"C.s  ragarG.cr.!.ons  P avcnir avec pesf'i:ui£"'.£e. 
L.-d..e&es,  Kcasieu:rs,  il faudra:it  vrai.r.1ent  q'i.!.e  1'  Qn  fa.sse  q>J.elque  cho-
•~ dJ\ns  le daas.in'l de l'union politic;ue. D'e.bord. il !'ant =.attre fin a oette 
aut:-e  -;:-..erelle  c;:'..:.i,  je crcia,  a  ete paralyc::J.r.-;e;  fa.u:t-il  C~Br.cer a  Six 
ou A Cep:t  ?  So:.ta  priterle trJ.a  dapt!!s le  debt~t or.  so quer-e1le sur le pv.int 
e.~  sa:Yoir si l 'on cc •n~aa  8ix o~ A ee!)t,  an n'a. rien. f'ait. L'Eu=vpe  Get 
ahH!'lte. Et que 1 'mrope soit abserrte  de probleses e.usai easentiel3 qt:.e 
ceux qui se pcsent dens le baasin de  la. ){E=;di"t<:i'ranee,  c'  est un scandale 
p~  l'esprit et c•eat &  ~ine compr€h~~ible. Tout le ~orMie semble en ~tre 
eoaseient. J''ai 4t6 1;rh  fr~ppe 1 sans citer a.ucun  homme  d 11iiat,  j•ai ete tres 
- ~  ; 
~pe,4e  voir.~ ~t  lea&  deux.,oampagnes  §l~torale~ qtti  se son:=  derou-
lees au priuteapa en France et celle qui a  1~~  ~ntenent 1  1'  automrie  dano 
1a Hepabliqu.e fed'rale,_ non seulement to)lt  19, mond~ attache ~e  importance 
plus grande_ tpe p*~ont  ,aux.  pro'blerne~ euro_p~o~, mais t,out.le monde 
eppelle 1 1union politique. Alora  que peut-on faire ?  Xa.  Commission pense ·----------------------~------------------------------------~--
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~~e le moment  n'est pas venu de construire des  institutions nouvelles 
et que si lton commence  a discuter sur lea institutions,  l'on va se 
perdre de nouveau dans  des problemes difficilement  solubles. Ce  ~~e 
nc,us  penaona,  c•est qu1il faud::.'ait  damontrer le mouvement  en maroha.nt, 
en precisant un  certai~ nombre d'actions concretes que  les  Si~ pour-
raient entreprendre  ..  Elles don."leror.t  progressivement  des resultats. Et 
je.  V~'..i.S  en cite trois :  d-:-abord  nat:.i.rellement  au Proche-Orient. Nous 
de".Tions,  Coc::De  Europe,  r.e  pas  l~isser simplement a 1 'US.SS,  ou aux Etats-
Cnia le soin de chercher des solutions. Vous  savez qu'il y  a  une  conference 
a ~tre ou  un de nos grands Etats eurvpeens est present. Je pense moi 
q-.1~  c'est la C01rm~a.ute coo.me  i.elle qui  d~.rra.it non ps.s,  f'a.ut-il le dire, 
envOj·er des casques cleUJ!,  ce n'est pas son rale, mais  a.pporter une aide 
~ccnottiq-.1e  cor.crete a  l£rr'~.tn  d 'una part,  et a.ux  Etats erabes voisinst 
d'a.utre Jar';. Xous  d~on.s cesser de  faire des  disco:u:-s  genereux s".lr 
1'  aide S"U pays en .ievelc;.;ecent et la refuser a:a:  ~lus pauvres qui sont 
l  nos portes. Chacun peut :penser ce  <fJ.' il  ve-~t de la ;oli  tique etra.ngcre 
pourB\l:ivia par la Rept:.blicr.le  8.12be  unie,  la. Syrio  ou la JozV'...anieo  Vous 
po\<'Vez  1rot.zv~r qu.e  ces poli  t!.ques  sont raisor..r..ables  cu  qu.' elles sont folies, 
([>.1 'elles sont  j"t.u~!:ifiees ou non, ca:is  no~.lS  a.\J·ons  H~.  t::-ois pays pauvres en 
voi~;  i::l  3evelc;;poe1su~r~t  a:ra.nt  de  gra."'lds  problet:!es  eooncmi.ques  et sociau.x et 
cas probleces  qt~ ne s-;nt pas a ce point  gigantescr..:.es  que ncus ne puis-
sions pas,  COI'.!Do  CCilll!tlnaUte,  y  appcrter un ccmmenoe:cent  de solution. Ces 
pr-:rbl~es ec:rt a notre portee. J'espere que  la recherche de leur solution 
sera. 1 'a.."'le  des p:-ec:ieres choses que 1 1 on va decider. Et si la. conference 
au sa:;zet  c!u  z.:cis  de DOVembre  ne decidai  t  que cela.,  elle aurai  t  deja de-
cide qw:;lque  chose d'excensivement important me  semble-t-il. L'Europe pren-
drait dav:antage  OODS!'!-ience  de sesresponsa.bilites dans le m;;;ndeo  LtEurope 
poli't!qo&e7  c'est d'abord 1es reeponsa.bilites europeennes a l'exterieur. 
Je crois q",J1il 7  aurait aussi quelqn-e  ohose a dire sur nos rapports avec 
l'Earope ee  1 1Eirt,  sur la detente dont la France a  pris,  je crois, tres 
heureus~~ant 1 1initiative, et ou  je pense que  l'ettet d~r.rait ttre poursuivi 
dans un oa..ire plus large;  je ne m'y etends pas. Je pensa en .troisieme lieu 
que dans la poli~ique de developpement,  a.utarrt  j 1ai de respeot,  de sympathie -·19- 17116/CAB/69-F 
et d'a.dmi.rat;.on pour la potitique qtte  poursu.it  :r.otre Cr-rumunau.te  a  l'e,ga.:t'U. 
des EA!ta  par la convention de Yaounde,  celle  d'Ar~sha et notre t.raite de 
Lagos,  autant je suis convaincu que  cela. n'epuise pas  la. totalite de  nos 
I£0]'€:!18,  qc,e  nous  devrions fa.ire  davant  age notamment  a.  l 'ega.rd de  1 'herique 
latir..e.  1.3.  a.u.ssi,  si une  impulsion politique ve-r  .. ait de la coni"erence  du 
£ois de novembre,  ca sera.it une bonne  chose. 
J e  cor.clus  en di  sBZtt  ceci. 
Aut~nt j'ai de respect pour  les  fonction.~~es demon administration 
dont be&U!'cup  sont remarquables,  eutant  j 1ai C.e  respect pour les fonctior-
naires d<!!:'  ;::'tats aecbres et nota!liDent  eeux· de 11os  ministeres des a.ffaires 
i-;:a.~rt:~  ~e nos Six pays,  et j'en connais bea.ucoup  persmmellement,  autant 
je suis  c---"'  ·a,incu que  l'Europe ne  sera. jamaia faite par des  fonct:i.onnaires; 
elle ne  ,:-r•:::.  t·cl.te  que par des  hom::nes  politiques qui prondront des deci-
sicma  pol:i.":.:...q".z.os,  Ce  s'Jnt  les hoc:nes  politic;:ues seuls qui on-;  l'audace de 
pre!"Are  dP~1 dkisi'Jns en negligeant des details ou des obstacles. C'est 
le politi(·..:>::- en defi!litive qui cene le mordie  e"t  rien de  ce qct  ee:t  i:n:po!'-
tent  daDs  le 110'nde  n'est intervenu autrement  q-.;.e  pr:-.r  les decisions politi-
ql.:.es  prie::;os  ~ nivea.u. eleve. Et  cela.,  ce n'est pas le :problece de  dema.in, 
c'ea-'!;  le  ~:ot-!~e d'a!ljourd'hui. c•est la ra,iaon pcur lat.FlAlle  ma  Conwin-
aio-::1  i:r:s!.scc pcur '@tre  presente 1  la conference  a;~ sommet;  j'ai eu l'oc-
cui.on d~ le d:!.!:'e  avec deference mais avec clarte a  K..  le  p::;:·esident. 
Pcapido-.1  q-l.D.."ld  je lui ai rendu visite le 18 juillet. Je l 'ai dit a.vso  non 
aoina de  ~.e~erence et ~~~  aveo ·autan:t  de  c~f  l  11.  le Chanceller 
l.ies.i:nger  'f'c':!Cld  je l'ai w  le 3  septecbre. Si nous le demandons  ce n 1est 
pas du toe:·:  pour ajouter un element technocra:t.:.que a oe grand debat  t  0 test 
pour 7  a.j(,·.;  .  .:>e:- UD el'-ent politique. la. Commission que je preside est un 
organisme J;(.clitique,  respoDSa.ble politiquement deve.nt le Parlement  ouropecn, 
qui peut ttre renverae  par ce Parlement  ·comma  un gouvernement national 
peut Mre r;;;nverse par son Parl__.. national. N'ous  avons  la. resporJ.Sa.bilite 
poUtique fC'1JC'Iaaentale  de faire en sorte que les solutions qui seront  ado~ 
tees dans les prochaines annees soient des solutions non pas intergovverne-
aentales, lt!.aia  des solutions cournunautaires. C'est a oe titre-18. que  n~us 
4esirons atre presents et ttre entendus. - 20-
Kais pour  que  nos efforts arrivent A boJme  tin il nous  fat:.t  na.tu.rel-
lement  le sou·Uen  ~claire de l'opinion et oelui de votre association ncus 
est pa.rtiC'.llierement preoieux. !fe passez pas votre temps,  Mesdames  et 
Xessieurs, a vous  demander si la situation est bonne ou mauva.iae.  Vous 
ne f"erez rien avanoer de  oette maniere. Dites vous qu.e  vous  avez une 
action considerable a exercer sur 1 • opinion pour qu' elle pousse les gou-
-venHarBe!lts  a.  prel"..d..-e  leurs responsabilites et 1  les prendre a.ujoure}h;n. 